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القِراءَاتُ القرآنَة ًََأ َثرُهَا فُِ َتفْشِريَِ" :أحِكَامِ القرآن"
لإلمام أَبُِ بَ ْكرٍ اجلَصَّاصِ
نزار عطا اهلل أمحد*
تاريخ قبول البحث7212/3/72 :م

تاريخ وصول البحث7218/2/72 :م

ملخص

ييدف ىذا البحث إلى دراسة طريقة الجصاص في إيراد القراءات القرآنية وبيان أثرىا في الحكم

الفقيي والمعنى التفسيري لآلية القرآنية .وقد جاء ىذا البحث في مبحثين ،إضافة إلى مقدمة وتمييد وخاتمة.

حيث تناول الباحث في المبحث األول :منيج الجصاص في إيراد القراءات القرآنية ،أما المبحث الثاني :فقد

بين الباحث فيو أثر القراءات في الحكم الفقيي والمعنى التفسيري ،وانتيى البحث إلى جممة من النتائج منيا:

إيراد الجصاص لمقراءات المتواترة وغير المتواترة في تفسيره ،واالنتصار لممذىب معتمدا عمى القراءات

القرآنية ،واالحتجاج بالقراءة الشاذة.

الكممات الدالة :الجصاص ،القراءات ،األحكام ،أثرىا ،تفسير.

Abstract
This study is based on the study of the method ofal Jassas in the introduction of the
Qur'anic readings and their effect on the jurisprudential rule and the interpretative meaning
of the Qur'anic verse. This study came in two sections in addition to an introduction, an
prefaceand a conclusion. Where the researcher dealt in the first topic of al- Jassas method
in the introduction of Quranic readings. As for the second topic, the researcher showed
the effect of theQur'anic Readings on the jurisprudential judgment and the interpretative
meaning. The research ended with a number of results, including the recitation of alJassas for Quranic readings (al-Mutawatira) in its interpretation and Support the doctrinebased
on Quranic Readings and the al-Shaththa Reading.

املقدمة.

محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين ،وبعد:
أتم التسميم عمى سيدنا َّ
الحمد هلل رب العالمين ،وأفضل الصبلة و ُّ

فإن القراءات القرآنية ظير أثرىا جميِّا في تفسير اإلمام أبي ٍ
َّ
الجصاص ،وذلك من خبلل توظيفهو -رحمهو اهلل-
بكر
َّ

ىذه القراءات في كتابو "أحكام القرآن" ،حيث يرى -رحمو اهلل تعالى -أن االختبلف فهي القهراءات إنمها ىهو اخهتبلف تهبلؤم

وتنوٍع ال اختبلف تغ ٍ
هاير وتضهاد ،مهن حيهث إن اعتبهار التنهاقض فييها دليه ُل النقصهان ال الكمهال ،وىهذا الهنقص محها ٌل فهي حه
ان ِم ْن ِع ْن ِدد ََ ْي ِدر المَّ ِدو لَ َو ََ ُددوا
ون القرآن َولَ ْو َك َ
كبلم رب األرباب ،وىذا ظاىر في كبلمو حين فسَّر قولو تعالى :أَفَََل َيتَ َدبَُّر َ
ِف ِ
يدر[النسهاء ،]ٕٛ :إذ ذكهر -رحمهو اهلل تعهالى -أن االخهتبلف عمهى ثبلثهة أوجهو ،وذكهر منيها ..." :الثالهث :اخهتبلف
اخِتََلفًدا َكِِ ًا
يو ْ

الههتبلؤم ،ىههو أن يكههون الجميههم متبلئم هاً فههي الحسههن ،كههاختبلف وجههوه الق هراءات ،ومقههادير المه َّهدات ،واخههتبلف األحكههام فههي

َّ
الحض عمى االستدالل بالقرآن؛ لما فيو من وجوه الدالالت عمى الح الذي يمه ه ه هزم
الناسه هخ والمنسوخ .فق ه هد تضمنت اآليه ه هة

* أستاذ مشارك ،جامعة العموم اإلسبلمية.
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القراءات القرآنَة ًأثرها يف تفشري :أحكام القرآن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعتقاده والعمل بو"(ٔ).
مشكلة الدراسة ًأسئلتوا.

تتمخص مشكمة الدراسة في اإلجابة عن السؤالين الرئيسين اآلتيين :ما المنيج الذي اتبعو الجصاص في إيراد القراءات

القرآنية؟ وما أثر القراءات في المعنى التفسيري والحكم الفقيي؟
أهنَة الدراسة ًأهدافوا.

تكمن أىمية ىذا البحث في أمور عدة ،منيا:

ٔ -بيان منيج الجصاص في إيراد القراءات القرآنية.
ٕ -إبراز استدالل الجصاص بالقراءات المتواترة والشاذة في األحكام الفقيية.
ٖ -تجمية أثر القراءات القرآنية في المعنى التفسيري والفقيي في تفسير الجصاص.
الدراسات الشابقة.

ٔ)

ومن الدراسات السابقة التي ُد ّْونت حول اإلمام الجصاص ومنيجو:
(اإلمام أبو بكر الرازي الَصاص ومنيَو في التفسير) .لمباحث :صفوت مصطفى خميل وفيتش .وأصميا رسالة
عممية مقدمة لنيل درجة الدكتو اره في التفسير وعموم القرآن ،في جامعة األزىر ،في القاىرة ،عام ٕٔٓٓم .تميزت ىذه
الدراسة بأن بحث فييا صاحبيا منيج اإلمام الجصاص في تفسيره ،بحيث تطر لجميم المسائل المنيجية التي

األسس المنيجية عنده -رحمو
عرف الجصاص وكتابو
من خبلليا برز منيج اإلمام -رحمو اهلل ،-فذكر بعد أن َّ
َ
اهلل ،-فتكمم عن منيجو في التفسير بالمأثور ،وبالمغة ،وبالفقو واألحكام ،وبالعقيدة ،وأصول الفقو ،وعموم القرآن...
إلخ ،كما ذكر شيئا من منيجو في القراءات واىتمامو بيا .وتفتر دراسة ىذا الباحث عن دراستي :أنني وسعت
البيان في منيجو في القراءات بحيث شممت دراستي الكبلم عمى منيجو في معظم مواضم القراءات التي أوردىا.
ٕ)

أِر القراءات الشاذة في التفسير من خَلل كتاب أحكام القرآن لمَصاص ليحيى شطناوي ،تفتر ىذه الدراسة

ٖ)

منيج الجصاص في إيراد األحكام المستنبطة من خبلل كتابو أحكام القرآن  -عمي أبو يحيى.

ٗ)

منيج الجصاص في تفسير آيات األحكام من خبلل تفسيره – صبلح مضعن ،وتفتر دراستي عن ىاتين الدراستين من

عن دراستي باقتصارىا عمى القراءات الشاذة فحسب بينما اشتممت دراستي عمى القراءات المتواترة والشاذة.

حيث إن دراستي اتجيت إلى درس أثر القراءات في المعنى التفسيري والفقيي عند الجصاص وطريقتو في إيراد القراءات
بينما كانت ىاتان الدراستان حديثا عاما عن منيج الجصاص بشكل عام في استنباط األحكام ومنيجو في التفسير.
مهوج الدراسة.

يقوم ىذه الدراسة عمى المنيج االستقرائي ،حيث أحصى الباحث القراءات القرآنية في تفسير الجصاص وصنفيا

من حيث :الصحة والضعف واألثر وطريقة إيرادىا.
ثم اتبم الباحث المنيج التحميمي ،بدرس القراءات مستخمصا منيا :المنيج واألثر مم التعقيب والتعمي .
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خطة البحح.

تتكون خطة البحث من تمييد في حياة الجصاص وتعريف بكتابو ومبحثين.

المبحث األول :منيج الجصاص في إيراد القراءات القرآنية في تفسيره.

المبحث الِاني :أثر القراءات القرآنية في تفسير "أحكام القرآن".
وخاتمة :وفييا أبرز النتائج.
متوَد:

ال بد وقبل البدء بالحديث عن أثر القراءات القرآنية عند الجصاص في تفسيره ،من ذكر شيء يسير يتم فيو التعريف
ٍ
شيء يتحقَّ من خبللو إعطاء تصور إجمالي حول كتابو (أحكام القرآن)،
بيذا اإلمام الجميل ،كما َّأنو ال بد من ذكر
باإلضافة إلى معرفة جممة منيج مؤلفو فيو.

نسبو ومولده:

ي ،أحد أئمة أصحاب أبي حنيفة"(ٕ) ،ولد "في سنة خمس وثبلث
ىو اإلمام "أحمد بن عمي أبو بكر الفقيو الحنفي الراز ُّ

مائة"(ٖ).
زىده:

ابن العماد الحنبمي" :وكان مشيو ار بالزىد
ُعرف اإلمام الجصاص بالزىد والورع ،وىذا دأْب العمماء دوما .قال عنو ُ
(٘)
الدين"(ٗ) ،وقال عنو الذىبي الشافعي" :وكان مم براعتو في العمم ذا زىد وتعبد"  ،وقال أيضا" :وكان الراز ُّ
وّ
ي يزيد حالُوُ
عمى منزلة الرىبان في العبادة"(.)ٙ

مكانتو العممية:

وأما مكانتو العممية ،فقد احتل الجصاص مكانة عممية عظيمة ،حيث َ"دَر َس الفقو عمى أبي الحسن الكرخي ،ولم يزل
حتى انتيت إليو الرياسة ،ورحل إليو المتفقية ،وخوطب في أن يمي قضاء القضاة فامتنم ،وأعيد عميو الخطاب فمم يفعل"(.)ٚ

َّ
وصنف وجمم
وقال عنو الذىبي" :اإلمام ،العبلمة ،المفتي ،المجتيد ،عمَم الع ار  ...وكان صاحب حديث ورحمة...
وتخرج بو األصحاب ببغداد ،واليو المنتيى في معرفة المذىب ...ويحتج في كتبو باألحاديث المتصمة بأسانيده"(.)ٛ
َّ
صنفو الغزي في كتاب (الطبقات السنية في تراجم الحنفية) في الطبقة الرابعة؛ فقال" :والرابعة :طبقة أصحاب التخريج

من المقمدين ،كالرازي ،وأضرابو ،فإنيم ال يقدرون عمى االجتياد أصبلً ،لكنيم إلحاطتيم باألصول ،وضبطيم لممأخذ ،يقدرون
ٍ
عمى تفصيل ٍ
ميم ُمحتمل ألمرين ،منقول عن صاحب المذىب ،أو عن واحد من أصحابو
قول ُمجمل في وجيين،
وحكم ٍّ
المقايسة عمى أمثالو ونظرائو من الفروع"(.)ٜ
المجتيدين ،برأييم ونظرىم في األصول ،و ُ
مصنفاتو:

خي ،وشرح مختصر الطحاوي ،وشرح الجامم
"ولو من المصنفات :أحكام القرآن ،وشرح مختصر شيخو أبي الحسن الكر ّْ
لمحمد بن الحسن ،وشرح األسماء الحسنى ،ولو كتاب مفيد في أصول الفقو ،ولو جوابات عن مسائل وردت عميو"(ٓٔ).
وفاتو:

"سكن بغهداد ومات فييا(ٔٔ)"(ٕٔ)" ،قال ابن النجار :توفي يوم األحد ،سابم ذي الحجة ،سنة سبعين وثبلث مائ ه هة ،عن
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خمس وستين سنة -رحمو اهلل تعالى.)ٖٔ("-
التعريف بتفسير (أحكام القرآن) ومنيج الَصاص فيو.

ُّ
يعد تفسير أحكام القرآن من أبرز مؤلفات اإلمام الجصاص -رحمو اهلل تعالى -وأنفسيا؛ حيث يقم فيما يقارب ثبلثة

أجزاء كبيرات ،أطال في الجزء األول منيا في تفسير سورة البقرة ،بحيث احتمت المجمدة األولى كاممة من الكتاب نفسو،
وىذا قسم كبير ،بينما تغير نفسو ىذا في نياية كتابو .كما ُ"ي َعد ىذا التفسير من أىم كتب التفسير الفقيي خصوصاً عند
الحنفية؛ ألنو يقوم عمى تركيز مذىبيم والترويج لو ،والدفاع عنو ،وىو يعرض لسور القرآن كميا ،ولكنو ال يتكمم إال عن اآليات

التي ليا تعم باألحكام فقط ،وىو  -وان كان يسير عمى ترتيب سور القرآن -مبوب كتبويب الفقو ،وكل باب من أبوابو
يتعرض ليا المؤلف فى ىذا الباب" (ٗٔ).
معنون بعنوان تندرج فيو المسائل التي َّ

جاء كتاب أحكام القرآن لئلمام الجصاص مرك از عمى األحكام الفقيية المنسوبة لمذىب الحنفية ،حيث رتب تفسيره

وف ترتيب السور في القرآن الكريم ،وعرض األحكام الفقيية التي تناوليا عمى شكل أبواب وفصول ومطالب ،وترجم لكل
باب وفصل ومطمب بما يتف وموضوع اآليات.
وتوسم الجصاص بدرس المسائل الفقيية وف المنيج المقارن ،وقد أورد الجصاص كثي ار من المسائل الفقيية بطري

الفنقمة .وكان الجصاص قويا في حجتو مرجحا مذىبو في الغالب بأدلة راجحة لديو.

(٘ٔ)

وتعرف القراءات بأنيا :عمم بكيفية أداء كممات القرآن واختبلفيا بعزو الناقمة

 ،وأما المتواتر منيا فيعرف بأنو:

كل قراءة وافقت العربية مطمقا ،ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقدي ار وتواتر نقميا ،ىذه القراءة المتواترة المقطوع
بيا

()ٔٙ

والشاذ ما خالف ذلك ولم يشتمل عمى شروط ما تواتر من القراءات.
املبحح األًل:

مهوج اجلصاص يف إٍراد القراءات القرآنَة يف تفشريي.
املطلب األًل :إٍراد القراءات الصحَحة ًغري الصحَحة.

عند مطالعة تفسير "أحكام القرآن" لمجصاص -رحمو اهلل -نجد أن عنايتو بالقراءات القرآنية تفو عناية غيره من العمماء

الذين ُعنوا بأحكام القرآن ،كإلكيا اليراسي ،وابن العربي ...وغيرىم ممن ظير منيم اىتمام بجانب تفسير آيات األحكام(.)ٔٚ

وقد أحصى الباحث من خبلل استقرائو المواضم التفسيرية التي تكمم فييا أبو بكر الجصاص في القراءات نحوا من

عراىا من إسنادىا.
خمسة وثبلثين موضعا ،ربما أورد فييا من القراءات ما ىو صحيح أو ضعيف ،وربما أسندىا ،وربما َّ
فقام الباحث بدراسة ىذه المواضم ليتبين من خبلليا منيجو في إيرادىا ،عمى النحو اآلتي:

أولً :نَد الَصداص أحياندا يدورد القدراءات القرآنيدة الصدحيحة المتدواترة ،فيهذكر مها فهي اآليهة الواحهدة مهن قهراءات صهحيحة ،ثهم

يوجييا عمى المنيج الهذي سهيأتي معنها بيانهو فهي المطمهب الثهاني مهن ىهذا المبحهث ،إذن فالنهاظر فهي جممهة مها أورد مهن القهراءات

يتجمى لو بوضوح اعتماده عمى المتواتر منيا ،وان كان إيراده لمشاذ ليس بالقميل أو النادر ،إال أن المتواتر ىو األكثر.
ومما يمثل بو عمى إيراده لمتواتر القراءات واىتمامو بو ،ما جاء عنهد تفسهيره لقولهو تعهالىَ  :وَك َّفمَ َيدا َزَك ِريَّدا[آل عمهران،]ٖٚ :
حيث قال -رحمو اهلل" :-إذا قرئ بالتخفيف( )ٔٛكان معناه أنو تضمن مؤنتيا ...واذا قرئ بالتثقيل( )ٜٔكان معناه :أن اهلل تعالى

 151ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنَة يف الدراسات اإلسالمَة ،مج ( ،)11ع ( 1441 ،)2ه2020/م

4

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol16/iss2/7

????? ??? ?????????: "????????? ??????" ?????? ????? ?????? ?????????? Quranic Readings and their Impact on the Interpretation of the Provisions of the

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نزار عطااهلل

كفمو إياىا وضمنو مؤنتيا وأمره بالقيام بيا .والقراءتان صحيحتان ،بأن يكون اهلل تعالى كفمو إياىا فتكفل بيا(ٕٓ).

كما يسطّْر الجصاص موقفو من القهراءات القرآنيهة المتهواترة؛ بحيهث يهرى توقيفيها لرسهول اهلل  ،وأن المتهواتر منيها

يعه ُّهد قرآنهها ُيحههتج بههو وال يجههوز رجحههان إحههدى الق هراءتين عمههى األخههرى ،فقههال فههي معههرض كبلمههو فههي توجيههو قههراءتين" :ألن
(ٕٔ)

القراءتين ال تكونان إال توقيفاً من الرسول لمصحابة عمييما"
جميعا ونقمتيما األمة تمقيا من رسول اهلل .)ٕٕ("

وقال في موضم آخر" :وىاتان القراءتهان قهد نهزل بيمها القهرآن

ولكن الجصاص -رحمو اهلل -قد يقم في بعض األخطاء أحيانا ،فينسب بعض القراءات إلهى الصهحيح ،وحقيقهة أمرىها
ِ
يد[البقرة ،]ٕٕٛ :حيهث قهال -رحمهو اهلل تعهالى:-
ب َوَل َ
ش ِي ٌ
عمى خبلف ذلك ،ومثالو ما جاء عند قولو تعالىَ  :وَل ُي َ
ض َّار َكات ٌ
(ٕٗ)
(ٖٕ)
هار) بفههتح الهراء .
هار كاتههب) بكسههر الهراء  .وقه أر عبههد اهلل بههن مسههعود ومجاىههد( :ال يضه َّ
"وقه أر الحسههن وقتههادة وعطههاء( :وال يضه ّْ
فكانت إحدى القراءتين(ٕ٘) نييا لصاحب الحه عهن مضهارة الكاتهب والشهييد ،والقهراءة األخهرى( )ٕٙفييها نيهي الكاتهب والشهييد عهن

مضارة صاحب الح  .وكبلىما صحيح مسهتعمل"( )ٕٚفقولهو" :وكبلىمها صهحيح مسهتعمل" ويعنهي -رحمهو اهلل -بهذلك :صهحة معنهى
القراءتين وليس تصحيحا ليما ،فالثانية منيما شاذة.
ِ
(يضارر) في البناء عمهى الفاعهل لممعمهوم،
(يضار) من
وأما التوجيو الذي ذكره فصحيح محمول إن قيل :إن أصل الفعل
َّ

(يضارر) في البناء عمى المفعول لممجيول(.)ٕٛ
أو
َ

ِاني داً :يههورد الق دراءات القرآنيددة َيددر الصددحيحة (الشدداذة) ،فههي موضههعيا مسههتندا عمييهها فههي بيههان المعنههى التفسههيري ،أو فههي تأييههد
حجة القول الذي بو يقول ،ولذا فقد أورد منيا جممة ال بأس بيا.

ِ
ص َدو َّ
اف[الحهج ،]ٖٙ :حيهث قهال" :وروى سهفيان عهن منصهور
ومثال ذلك تفسيره قولو تعالى :فَا ْذ ُكُروا ْ
اس َم المَّدو َعمَ ْي َيدا َ
عن مجاىد قال :من قهرأ( :صهو َّ
(ص َهو ِاف َن) قيهام معقولهة .وروى األعمهش عهن أبهي
اف) فيهي قائمهة مضهمومة يهداىا ،ومهن قهرأَ :
ظبيان عن ابن عباس قال :قرأىا (صوافن) قال :معقولة ،يقهول :بسهم اهلل واهلل أكبهر .وروى األعمهش عهن أبهي الضهحى قهال:

سههمعت ابههن عبههاس وسههئل عههن ىههذه اآليههة (صهو َّ
اف) قههال :قيامهها معقولههة .وروى جههويبر عههن الضههحاك قههال :كههان ابههن مسههعود
(صه َهو ِاف َن) ،وصهوافن :أن ُيعقههل إحههدى يههدييا فتقههوم عمههى ثهبلث .وروى قتههادة عههن الحسههن أنههو ق أرىهها( :صهوافي) ،قههال:
يقرؤىهاَ :
همت قهراءة السهمف لهذلك
خالصةً من الشرك .وعهن ابهن عمهر وعهروة بهن الزبيهر :أنيها تنحهر مسهتقبمة القبمهة .قهال أبهو بكهر :حص ْ
عمههى ثبلثههة أنحههاء ،أحههدىا( :صهو َّ
اف)()ٕٜبمعنههى :مصههطفَّة قيامهاً ،و(صهوافي)(ٖٓ) بمعنههى :خالصههة هلل تعههالى ،و(صهوافن)

(ٖٔ)

بمعنىَّ :
معقمة في قياميا"(ٕٖ).

ِالِاً :إيراده القراءات القرآنية مسندة إلى من قأر بيا:

ّْ
مظانيهها ،فه َّ
هإن الجصههاص لههو فههي ىههذا
وأمهها مههن حيههث إسههناد الق هراءة بههذكر مههن ق ه أر بيهها ،أو مههن حيههث إحالتيهها إلههى

مسمكان ،أحدىما :أنو يحيل القراءة إلى واحد من العشرة ،وىذا عنده من القميل النادر جدا جدا ،ومثال ذلك :ما أسنده إلى
قارئو من األئمة العشرة عند تفسيره قولو تعالى :وامسدحوا ِبرء ِ
وسد ُك ْم َوأ َْر َُمَ ُك ْدم إِلَدى ا ْل َك ْع َب ْدي ِن[المائهدة ،]ٙ :حيهث قهال" :قهال
َ ْ َ ُ ُُ
(ٖٖ)
وتأولوىهها عمههى المسههح .وقه أر عمههي
أبههو بكههر :قه أر ابههن عبههاس والحسههن وعكرمههة وحمهزة وابههن كثيههر( :وأرجمِكههم) بههالخفض َّ ،

وعبد اهلل بن مسعود وابن عباس في رواية وابراىيم والضحاك ونافم وابن عهامر والكسهائي وحفهص عهن عاصهم بالنصهب(ٖٗ)،
وكانوا يرون غسميا واجبا"(ٖ٘).
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وىذا مثال ال يوجد لو نظير فيما حظيت بو من جممهة القهراءات التهي أوردىها ،وفيهو يظيهر لنها جميها كيهف أن اإلمهام
الجصاص -رحمو اهلل تعالى -أسند القراءة التي أوردىا إلى مظانيا ونسبيا إلى أصحابيا من القهراء العشهرة ،وىهذا ال تهراه
يفعمو إال نادرا؛ إذا كان كثي ار ما يسند القراءة إلى قارئيا من الصحابة والتابعين ،وىذا غالب منيجو فيما يورد.
وأمهها مسههمكو الثههاني :فقههد كههان -رحمههو اهلل -فههي بعههض األحيههان يههورد الق هراءة القرآنيههة عمههى سههبيل الروايههة الحديثيههة؛

هان
فيذكرىا متصمة بأسانيده الخاصة بو ،وىذا ال يوجد كثي ار في تفسيره ،ومثالو :ما جاء عند تفسهير قولهو تعهالىَ  :و َم ْهن َك َ
ُخ َهر[البقهرة ،]ٔٛ٘ :حيهث قهال" :وروى مالهك عهن حميهد بهن قهيس المكهي قهال :كنهت
يضا أ َْو َعمَى َسهفَ ٍر فَ ِع َّهدةٌ ِم ْهن أََّي ٍهام أ َ
َم ِر ً
أطوف مم مجاىد فسألو رجل عن صيام من أفطر في رمضان أيتابم؟ قمت :ال ،فضرب مجاىد في صهدري ،وقهال :إنيها

هي (متتابعههات)( ،)ٖٚ(")ٖٙوقههال" :ثبههت أنههو كههان فههي حههرف عبههد اهلل (متتابعههات) .وروى يزيههد بههن ىههارون قههال:
فههي ق هراءة أبه ّ
أخبرنها ابهن عهون قههال :سهألت إبهراىيم عههن الصهيام فهي كفههارة اليمهين فقهال :كمهها فهي قراءتنها (فصههيام ثبلثهة أيهام متتابعههات).
أبي يقرؤىا( :فصيام ثبلثة أيام متتابعات)"(.)ٖٛ
وروى أبو جعفر الرازي عن الربيم بن أنس عن أبي العالية قال :كان ُّ

رابعاً :إيراد القراءات القرآنية َير مسندة إلى من ق أر بيا.

كثي ار ما يذكر أبو حيان القراءة القرآنية دون أن يسندىا أو يحيميا إلهى قارئيها ،وان أحاليها فهإن غالهب إحاالتيها إنمها

تكون بذكر قارئييا من الصحابة أو التابعين دون إسنادىا ،وىذا يعد من المآخذ التي تؤخذ عميو -رحمو اهلل تعالى .-كما
وكان غالبا ما يهورد القهراءة بصهيغة (قهرئ) الدالّهة عمهى التضهعيف ،وقهد تكهون القهراءة فهي حقيقتيها عمهى خهبلف ذلهك- ،إال أن

ىهذا منيجههو فههي إيهراد القهراءات حتهى ولههو كانههت صههحيحة غالبهها .-ومثاليها فههي تفسههيره كثيههر ،منيهها مها جههاء منههو عنههد قولههو تعههالى:
ين ِب ِدو س ِ
ون[المؤمنهون ،]ٙٚ :حيهث قهال" :قههرئ بفهتح التهاء وضهم الجهيم ،وقهرئ بضهم التهاء وكسهر الجههيم(،)ٖٜ
دامًار تَ ْي َُ ُدر َ
سدتَ ْكِب ِر َ
ُ م ْ
َ
(تيجههرون) قهوالن :أحههدىما :قههول ابههن عبههاس :تيجههرون الحه بههاإلعراض عنههو ،وقههال مجاىههد وسههعيد بههن جبيههر:
فقيههل فههي
ُ

تقولههون اليُجههر وىههو السههيء مههن القههول .ومههن ق ه أر (تي ِجههرون) فمههيس إال مههن اليُجههر ،عههن ابههن عبههاس وغي هره :يقههال أىجههر
(ٓٗ)
المريض إذا ىذى"
ِ
سدِب ِ
يل المَّد ِدو فَتََبَّيُندوا[النسههاء ،]ٜٗ :حيههث قههال" :وقولههو
َيددا الَّد ِدذ َ
آم ُندوا إِ َذا َ
ومثههال آخههر عنههد قولههو تعههالىَ  :يددا أَي َ
ضد َدرْبتُ ْم فددي َ
ين َ
تعالى( :فتثبتوا) قرئ بالتاء والنون(ٔٗ) ،وقيل :إن االختيار التبين؛ ألن التثبت إنما ىو لمتبين ،والتثبت إنما ىو سبب لو"(ٕٗ).
وىنا يرى الناظر جيدا أن الجصاص أورد في كل آية قراءة مختمفة دون أن يسندىا ،فمم ُي ِحميا إلى مصهادرىا ،ولهم
ينسبيا إلى أحد من الصحابة أو التابعين ،وانما اكتفى ببيان اختبلف الوجوه في اآلية.
كما ترى أنو استعمل لفظ (قرئ) في القراءة الثانية من اآلية األولى وىي قراءة شاذة ،بينما استعمل المفظ ىذا نفسو

(قرئ) في القراءة الثانية من اآلية الثانية ،والتي ىي قراءة متواترة صحيحة .وعميو يقم المأخذ ،فتأمل.

املطلب الجانُ :مهوجى يف تٌجَى القراءات الــيت أًردها.

يوجههو القهراءات القرآنيههة التههي يوردىهها فههي تفسههيره ،وان كههان قههد أغفههل
كههان
الجصههاص -رحمههو اهلل تعههالى -غالبهاً مهها ّ
ّ
توجيو بعضيا في بعض المواطن ،ولقهد جهاء توجييهو لتمهك القهراءات عمهى ضهربين :الضهرب األول منيها :قهائم عمهى األصهول
والقواعههد التههي اعتمههدىا فههي التوجيههو ،كاعتمههاده عمههى السههنة النبويههة ،أو أق هوال السههمف ،أو المغههة ،أو أسههباب النههزول .وأمهها

الضرب الثاني :فقائم عمى األسموب التوجييي الذي اتبعو في بعض مواضعو ،كاستعمال الفنقمة(ٖٗ) ،أو الجنوح إلى االختصار،
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وغير ذلك .وعميو فالقول في منيجو يكون عمى فرعين:
الفرع األول :األصول والقواعد التي اعتمد عمييا في التوَيو.

بنى الجصاص توجييو لآليات القرآنية عمهى أصهول وقواعهد اسهتعمميا فهي بهاب اخهتبلف القهراءات ،حيهث كهان -رحمهو

اهلل -يوجو تنوع القراءات في اآلية الواحدة بما يقوم عميو الدليل من السنة ،أو بما جاءت بو اآلثار واألخبار عن السهمف،
أو بما قامت عميو قواعد المغة العربية من نحوىا وصرفيا وببلغتيا ،أو بما ورد من أسباب نزول تبين الوجهو الهذي قامهت
عميو القراءة الثانية.
أولً :العتماد عمى السنة النبوية في توَيدو القدراءات القرآنيدة :ومثهال مها جهاء عنهو مهن توجيهو القهراءة واالسهتئناس ليهذا
(ٗٗ)
التوجيو بشاىد من السنة النبوية ،مها أورده عنهد تفسهيره قولهو تعهالىَ  :و َك َّفمَ َيدا َزَك ِريَّدا[آل عمهران ،]ٖٚ :حيهث قهال" :إذا قهرئ
تضمن مؤنتيها ،كمها روي عهن النبهي ( :أنها وكافهل اليتهيم فهي الجنهة كيهاتين) وأشهار بإصهبعيو(٘ٗ)،
بالتخفيف كان معناه أنو َّ

يعني بو :من يضمن مؤنة اليتيم .واذا قرئ بالتثقيل كان معناه :أن اهلل تعالى كفمهو إياىها وضهمنو مؤنتيها وأمهره بالقيهام بيها .والقراءتهان
()ٗٙ

صحيحتان ،بأن يكون اهلل تعالى كفمو إياىا فتكفل بيا".
وىنهها نمحههظ جيههدا كيههف فسههر ق هراءة التخفيههف (و َكِفمَيهها) بمهها جههاء عههن رسههول اهلل  فههي فضههل كافههل اليتههيم وأنههو رفيقههو فههي

الجنههة .وممهها يبلحههظ ىنهها أيضهها أن الجصههاص بههين صههحة الق هراءتين وأبههرز الحكههم فييهها ،فقههال بأنيمهها( :صههحيحتان) وىههذا لههيس
منيجا لو مطرداً في كل مواضم القراءات ،وانما في القميل منيا كما ذكرنا سابقا.

ِانياً :العتماد عمى أقوال السدمف فدي توَيدو القدراءات القرآنيدة :كثيه ار مها يعتمهد الجصهاص فهي توجيهو القهراءات القرآنيهة

عمى أقوال أئمة السمف ،حتى إنو من عظيم أمهره فهي ذاك ال ينسهب القهراءة إال ليهم ،وال يحيميها إلهى العشهرة إال فهي موضهم واحهد
مر التنبيو عميو سابقا.
ولعههل فههي منيجههو ىههذا مههن نسههبة القهراءة إلههى قارئيهها مههن السههمف لطيفههة ميمههة ،تكمههن فههي ترتههب ىههذه النسههبة عمههى الخههبلف

الفقيههي ،مههن حيههث كههون كههل قههول منسههوب لقههارئ مههن الصههحابة والتههابعين ،وىههذا ممهها يفيههد فههي معرفههة مههذاىبيم فههي ذلههك ،فيههذكر
اخههتبلف األقهوال بههاختبلف القهراءات ،وينسههب القهراءة إلههى صههاحبيا ،فه ُهيعمم منههو أن فبلنهها مههن السههمف يقههول بكههذا ،وأن غيهره يقههول

بكههذا ،فعنههدىا تنشههأ اآلراء الفقييههة المنسههوبة ألصههحابيا وتتنههوع .وأمهها فههي نسههبتيا لمق هراء العشهرة فههبل تتحقه ىههذه الفائههدة فههي تفسههير
آيات األحكام.

َس
ومن األمثمة التي اعتمد الجصاص في توجيو القراءة فييا بناء عمى السنة النبوية ،قولو تعالىَ  :حتَّى إِ َذا ْ
استَ ْيأ َ
ِ
ص ُدرَنا[يوسهف ،]ٔٔٓ :حيهث قهال" :وقولهو ( ُك ِهذُبوا) قهرئ بهالتخفيف وبالتثقيهل( ،)ٗٚفهإذا
َ
داء ُى ْم َن ْ
س ُل َوظَ َنوا أ ََّن ُي ْدم قَ ْدد ُكدذ ُبوا ََ َ
الر ُ

قرئ بالتخفيف كان معناه ما روي عن ابن عباس وابن مسعود وسهعيد بهن جبيهر ومجاىهد والضهحاك ،قهالوا :ظهن األمهم أن
الرسههل كههذبوىم فيمهها أخبههروىم بههو مههن نصههر اهلل تعههالى ليههم واىههبلك أعههدائيم ...ومههن ق ه أر ( ُكه ّْهذُبوا) بالتشههديد كههان معنههاه :أيقن هوا أن
األمم قد كذبوىم فكذبنا عميم حتى ال يفمح أحد منيم روي ذلك عن عائشة والحسن وقتادة"(.)ٗٛ

ِالِاً :العتماد عمى المغة في توَيو القراءات القرآنية :بهرز الجصهاص فهي عمهوم المغهة كثيه ار ،حتهى إنهو اسهتفاد مهن ىهذه

الذخيرة العممية المستقرة في قريحتو باالعتماد عمييا في توجيو القهراءة القرآنيهة ،فتهراه كثيه ار مها يحهتج بالمغهة بجميهم فروعيها

في توجيو القراءات ،ومما يتضح بو المقال:
اجمللة األردنَة يف الدراسات اإلسالمَة ،مج ( ،)11ع (1441 ،)2ه2020/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 151
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ما جاء عند تفسير قولو تعالى :وامسحوا ِبرء ِ
وس ُك ْم َوأ َْر َُمَ ُك ْم إِلَى ا ْل َك ْع َب ْي ِن[المائدة ،]ٙ :حيث قال" :وال يختمف أىهل
َ ْ َ ُ ُُ
()ٜٗ
ِ
محتممة لممسح بعطفيا عمهى الهرأس ،ويحتمهل أن يهراد بيها الغسهل بعطفيها عمهى المغسهول
المغة أن كل واحدة من القراءتين
من األعضاء؛ وذلك ألن قولو( :وأرجمَكم) بالنصب يجوز أن يكون مهراده :فاغسهموا أرجمكهم ،ويحتمهل أن يكهون معطوفها عمهى
الرأس فيراد بيا المسح وان كانت منصوبة فيكون معطوفا عمى المعنى ال عمى المفظ؛ ألن الممسوح مفعول بو.

ويحتمل قراءة الخفض أن تكون معطوفة عمى الرأس فيراد بو المسح ،ويحتمل عطفو عمى الغسل ويكهون مخفوضها
(ٓ٘)
دين[الواقعهة ]ٕٕ :فخفضهين بالمجهاورة
بالمجاورة ،كقولهو تعهالىَ :يطُ ُ
دور ِع ٌ
ان ُم َخمَّ ُدد َ
دوف َعمَ ْدي ِي ْم ِوْل َدد ٌ
ون[الواقعهة ]ٔٚ :ثهم قهالَ :و ُح ٌ
وىههن معطوفههات فههي المعنههى عمههى الولههدان؛ ألنيههن يطُفه َهن وال يطههاف بيههنفخفض بالمجههاورة ،وىههو معطههوف عمههى المرفههوع مههن قولههو:
(راكب) والقوافي مجرورة ،فثبت بما وصفنا احتمال كل واحد من القراءتين لممسح والغسل"(ٔ٘).

أتى بشاىد من القرآن ليستدل بو؛ لكونو أعمى وأرقى درجات الببلغة والفصاحة ،فتوجييو ىنا كان معتمدا عمهى المغهة مهن

الناحية النحوية واإلعرابية.

َن تَ ْعتَد ُددوا[المائههدة ،]ٕ :حيههث
ومنهو كههذلك قولهو تعههالىَ  :وَل َي َْد ِدرَم َّن ُك ْم َ
سد َِ ِد ا ْل َحد َدرِام أ ْ
قن قَد ْدوٍم أ ْ
شد َن ُ
صددَو ُك ْم َعد ِدن ا ْل َم ْ
َن َ
قال" :وقولو تعالى( :شنآن قوم) قرئ بفتح النون وسكونيا(ٕ٘) ،فمن فتح النون جعمو مصد ار من قولك :شنِْئتُوُ أشنأُهُ شنآنا،
والشههنآن الههبغض ،فكأنههو قههال :وال يجههرمنكم بغههض قههوم .وكههذلك روي عههن ابههن عبههاس وقتههادة قههاال :عههداوة قههوم .ومههن ق ه أر

بسكون النون فمعناه :بغيض قوم"(ٖ٘).

وىنا كان االعتماد عنده في التوجيو عمى المغة من الناحية االشتقاقية الصرفية لمكممة.
ِ
س لَ ُكد ْدم ِبد ِدو
ومنههو أيضهها فههي بيههان معنههى وجههو ق هراءة أو توجيييهها :إِ ْذ تَمَقَّ ْوَند ُ
دو ِبأَْل ِس د َن ِت ُك ْم َوتَقُولُد َ
دون ِب دأَف َْواى ُك ْم َمددا لَد ْدي َ
ِع ْم ٌم[النور ،]ٔ٘ :حيث قهال" :قهرئ( :تمَقَونهو) بالتشهديد(ٗ٘) .قهال مجاىهد :يرويهو بعضهيم عهن بعهض ليشهيعو .وعهن عائشهة:
(تمِقُونو)(٘٘) من َوْل ِ الكذب ،وىو االستمرار عميو؛ ومنوَ :ولَ َ فبلن في السير إذا استمر عميو"(.)٘ٙ
وأما ىنا فقد كان االعتماد عنده في توجيو القراءة عمى المعنى المغوي لمكممة.

رابعددا :العتمدداد عمددى سددبب النددزول فددي بيددان توَيددو محتمددل لمق دراءة :سههبب النههزول معههين فههي فيههم وجههو ق هراءة القرآنيههة وبيههان

معناىا ،وىذا مها اسهتعان بهو اإلمهام الجصهاص فهي سهبيل توجيهو بعهض القهراءات التهي يوردىها ،ومثالهو :مها جهاء عنهد تفسهيره قولهو
()٘ٚ
وخهص النبهي
َن َي ُغ َّل[آل عمهران ،]ٔٙٔ :حيهث قهال" :قهرئ
ان ِل َن ِب ٍّي أ ْ
(ي َغ َّهل) برفهم اليهاء ،ومعنهاهُ :يخهانُ .
تعالىَ  :و َما َك َ
ُ
س
داَتَِن ُبوا ْ
 بذلك وان كانت خيانة سائر الناس محظورة ،تعظيمها ألمهر خيانتهو عمهى خيانهة غيهره ،كمها قهال تعهالى :فَ ْ
الدر َْ َ
اَتَِن ُبوا قَ ْو َل َ
الز ِ
ِم َن ْاأل َْوَِ ِ
ور[الحج ،]ٖٓ :وان كان الرجس كمو محظو ار ونحن مهأمورون باجتنابهو ،وروي ىهذا التأويهل عهن
ان َو ْ
(يغهل) برفهم اليهاء :إن معنهاه ُي َخ َّهون فينسهب إلهى الخيانهة .وقهال:
الحسن .وقهال ابهن عبهاس وسهعيد ابهن جبيهر فهي قولهو تعهالىُ :
(ي ُغههل)
نزلههت فههي قطيفههة حم هراء فقههدت يههوم بههدر ،فقههال بعههض النههاس :لعههل النبههي  أخههذىا؛ فههأنزل اهلل ىههذه اآليههة .ومههن ق ه أر َ
بنصب الياء ،معناهَ :يخون"(.)٘ٛ

دت ُم ْؤ ِم ًنددا[النسهاء ،]ٜٗ :حيههث قهال" :قولههو تعهالى( :لمههن ألقههى
ومنهو كههذلكَ  :وَل تَقُولُدوا ِل َمد ْدن أَْلقَددى إِلَد ْدي ُك ُم َّ
سد َ
السد َدَل َم لَ ْ
السهمَم) إنمهها معنههاه :لمههن استسههمم فههأظير االنقيههاد لمهها دعههي إليههو مههن اإلسههبلم ،واذا قههرئ (السههبلم)( )ٜ٘فيههو إظيههار تحيههة
إلههيكم َّ
اإلسبلم ،وقد كان ذلك عمما لمن أظير بهو الهدخول فهي اإلسهبلم؛ وقهال النبهي  لمرجهل الهذي قتهل الرجهل الهذي قهال أسهممت،
والذي قال ال إلو إال اهلل( :قتمتو بعدما أسمم؟) فحكم لو باإلسبلم بإظيار ىذا القول"(ٓ.)ٙ
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وىنهها يشههير إلههى سههبب النههزول ال هوارد فههي ىههذه اآليههة مههن قصههة أسههامة  ،والههذي فييهها" :بعثنهها رسههول اهلل  إلههى
الحرقههة ،فصههبَّحنا القههوم فيزمنههاىم ،ولحقههت أنهها ورجههل مههن األنصههار رجههبل مههنيم ،فممهها غشههيناه ،قههال :ال إلههو إال اهلل فكههف
األنصاري فطعنتو برمحي حتى قتمتو ،فمما قدمنا بمغ النبي  ،فقال( :يا أسامة ،أقتمتو بعد ما قال :ال إلهو إال اهلل) قمهت:

كان متعوذا ،فما زال يكررىا ،حتى تمنيت أني لم أكن أسممت قبل ذلك اليوم"(ٔ.)ٙ
الفرع الِاني :أسموبو في التوَيو.

وأما األساليب التي اتبعيا الجصهاص فهي توجيهو القه ارءات ،فقهد نهوع فهي ذلهك ،أذكهر منيها أسهموبين بهارزين جهدا فهي الكثيهر
مما أورد من القراءات القرآنية ،منيا:
أولً :اتباع أسموب الفنقمة في توَيدو القدراءات :فمهن األسهاليب التوجيييهة التهي اسهتعمميا الجصهاص مهن أجهل توجيهو القهراءة
القرآنية التي يوردىا ،أسموب الفنقمة ،إذ يورد -رحمو اهلل -سؤاال قد يرد عهن السهائل ،يعبهر عنهو بقولهو( :فهإن قيهل) ،ثهم يجيهب

عنههو ّْ
مفنههدا إشههكالو مهزيبل التباسههو بقولههو( :قمههت) .وىههذا مههن األسههاليب البديعههة فههي توجيههو القهراءة وتقريههر ذاك التوجيههو فههي ذىههن
السامم واقناعو بو أو إزالة إشكال عنو ،ومثالهو مها جهاء عنهد قولهو تعهالى :ولَ ِك ْدن ي َؤ ِ
دان[المائهدة،]ٜٛ :
اخد ُذ ُك ْم ِب َمدا َعقَّ ْددتُ ُم ْاأل َْي َم َ
ُ
َ
(ٕ)ٙ
َّ
و(عقَه ْهدتُم) خفيفههة،
هة.
ه
ع
جما
أه
ر
ه
ق
،
هديد
ه
ش
بالت
م)
ت
هد
ه
ق
حيههث قههال" :وقههد قههرئ قولههو تعههالى( :بمهها عقههدتم) عمههى ثبلثههة أوجههو ( :ع ْ ُ
َ

و(عاقدتم) ،فقولو تعالى( :عقَّدتم) بالتشهديد كهان أبهو الحسهن يقهول :ال يحتمهل إال عقهد قهول .و(عقَهدتم) بهالتخفيف يحتمهل عقهد
القمههب وىههو العزيمههة والقصههد إلههى القههول ،ويحتمههل عقههد اليمههين ق هوال ،ومتههى احتمههل إحههدى الق هراءتين القههول واعتقههاد القمههب ولههم

يحتمل األخرى إال عقد اليمين قوال ،وجهب حمهل مها يحتمهل وجيهين عمهى مها ال يحتمهل إال وجيها واحهدا ،فيحصهل المعنهى مهن
القراءتين عقد اليمين قوال...
فإن قال قائل :إذا كان قولو تعالى( :عقدتم) بالتخفيف يحتمل اعتقاد القمب ،ويحتمل عقد اليمين ،فيبل حممتو عمى

المعنيين إذ ليسا متنافيين! وكذلك قولو تعالى( :بما عقَّدتم) بالتشديد محمول عمى عقد اليمهين ،فهبل ينفهي ذلهك اسهتعمال المفهظ فهي
القصد إلى اليمين فيكون عموما في سائر األيمان .قيل لو :لهو ُسهمم لهك مها ادعيهت مهن االحتمهال لمها جهاز اسهتعمالو فيمها ذكهرت

ولكانت داللة اإلجماع مانعة من حممو عمى ما وصفت؛ وذلك أنو ال خبلف أن القصهد إلهى اليمهين ال يتعمه بهو وجهوب الكفهارة،

وأن حكهم إيجابيهها متعمه بههالمفظ دون القصهد فههي األيمههان التهي يتعمه بهو وجههوب الكفهارة ،فبطههل بههذلك تأويهل مههن تهأول المفههظ عمههى
قصد القمب في حكم الكفارة ،وثبت أن المراد بالقراءتين جميعا في إيجاب الكفارة ىو اليمين المعقودة عمى المستقبل.
فههإن قههال قائههل :قولههو( :عقّههدتم) بالتشههديد يقتضههي التك هرار ،والمؤاخههذة تمههزم مههن غيههر تك هرار ،فمهها وجههو المفههظ المقتضههي

لمتكرار مم وجوب الكفارة في وجودىا عمى غير وجو التكرار؟ قيل لو :قد يكون تعقيد اليمين بأن يعقدىا في قمبو ولفظو ،ولهو
عقههد عمييهها فههي أحههدىما دون اآلخههر لههم يكههن تعقيههدا ،إذ ىههو كههالتعظيم الههذي يكههون تههارة بتكريههر الفعههل والتض هعيف وتههارة بعظههم
المنزلة ،وأيضا فإن في قراءة التشديد إفادة حكم ليس في غيره ،وىو أنو متى أعهاد اليمهين عمهى وجهو التكهرار أنهو ال تمزمهو إال
كفارة واحدة ،وكذلك قال أصحابنا فيمن حمف عمى شيء ثم حمف عميو في ذلهك المجمهس أو غيهره وأراد بهو التكهرار :ال يمزمهو
إال كفارة واحدة.

فإن قيل :قولو( :بما عقَدتم) بالتخفيف يفيد أيضا إيجاب الكفارة باليمين الواحهدة .قيهل لهو :القراءتهان والتكهرار جميعها
مستعممتان عمى ما وصفنا ،ولكل واحدة منيما فائدة مجددة"(ٖ.)ٙ
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القراءات القرآنَة ًأثرها يف تفشري :أحكام القرآن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِانياً :اتباع مسمك الختصار في توَيو القراءات القرآنية :كان الجصاص -رحمو اهلل -في بعض األحيهان ينهتيج مهنيج
االختصههار الشههديد فههي توجيههو الق هراءة القرآنيههة ،وىههذا يبههرز بشههكل واضههح ومبلحههظ فههي النصههف الثههاني مههن كتابههو ،أو فههي

أواخهره تحديههدا ،إذ كههان -رحمههو اهلل -شههديد االختصههار فههي التوجيههو ،وقههد يتههرك التوجيههو فههي بعههض األحيههان ،ومثالههو :إِ َّن
َن ِ
يبل [المزمل ،]ٙ :قال الجصاص -رحمو اهلل تعالى" :-وقولو تعالى( :ىهي أشهد وطئها)
اشَئةَ المَّْي ِل ِى َي أَ َش ُّد َو ْ
طًئا َوأَ ْق َوُم ِق ً
وطاء قال :معناه :ىي أشد من عمل النيار(ٗ.)ٙ٘(")ٙ
قال مجاىد :واطأ المسان القمب مواطأة ووطاء .ومن قرأ:
ً
وىنا قام الجصاص بعرض القراءات في اآلية عرضا سريعا وتوجيييا بأخصر العبارات ،حتى أنو لم ينسبيا ألحد،

وال أسندىا ،وال حتى بين درجتيا من الصحة أو الضعف.
طعام مس ِ
ِ
ِ
َّ
ين[المائدة ،]ٜ٘ :حيث قال" :وأما قولو تعالى( :أو كفارة طعام
اك َ
ومنو أيضاًَ  :ى ْد ًيا َبال َغ ا ْل َك ْع َبة أ َْو َكف َارةٌ َ َ ُ َ َ
مساكين) فإنو قرئ(( :)ٙٙكفارة) باإلضافة ،وقرئ بالتنوين ببل إضافة(.)ٙٛ(")ٙٚ
املبحح الجانُ:

أثر القراءات القرآنَة يف تفشري "أحكام القرآن".
املطلب األًل :أثر القراءات القرآنَة يف التفشري.

ظير أثر القراءات القرآنية في التفسير عند اإلمام الجصاص في جوانب عدة ،منيا:

أولً :الَمع بين ما يوىم الختَلف والتناقض.

حههرص الجصههاص -رحمههو اهلل -عمههى أن يجمههم بههين أوجههو الق هراءات التههي فههي ظاىرىهها االخههتبلف والتنههاقض ،فقههام

وت
بالتوفي بين القراءات لتعطي
معنى منسجماً في التفسير ،ومثال ذلك قولو تعالىَ  :و َما أُْن ِز َل َعمَى ا ْل َممَ َك ْي ِن ِب َبا ِب َل َى ُار َ
ً
(ٓ)ٚ
()ٜٙ
وت[البقرة ،]ٕٔٓ :حيث قال " :قد قرئ بنصب البلم وخفضيا ؛ فمن قرأىا بنصبيا جعميما من المبلئكة ،ومهن
َو َم ُار َ
قرأىا بخفضيا جعميما من غير المبلئكة ،وقد روي عن الضحاك أنيما كان عمجين من أىل بابهل .والقراءتهان صهحيحتان

غيهر متنهافيتين؛ ألنههو جهائز أن يكهون اهلل أنههزل ممَكهين فههي زمهن ىهذين الممَكههين السهتيبلء السهحر عمييمهها واغترارىمها وسههائر
النههاس بقوليمهها وقبههوليم منيمهها ،فههإذا كههان الممكههان مههأمورين بإببلغيمهها وتعريفيمهها وسههائر النههاس معنههى السههحر ومخههاري

السههحرة وكفرىهها؛ جههاز أن نقههول فههي إحههدى القهراءتين :ومهها أنههزل عمههى الممَكههين المههذين ىمهها مههن المبلئكههة ،بههأن أنههزل عمييمهها
ذلك ،ونقول في القراءة األخرى :وما أنزل عمى الممِكين من النهاس؛ ألن ِ
الممكهين كانها مهأمورين بإببلغيمها وتعريفيمها ،كمها

ِ
دي ٍء[النحهل ،]ٜٛ :وقهال فهي موضهم آخهر :قُولُدوا
داب ِت ْب َيا ًندا لِ ُكد ْل َ
قال اهلل تعالى فهي خطهاب رسهولوَ  :وَنَّزْل َندا َعمَ ْيد َك ا ْلكتَ َ
ش ْ
آم َّنا ِبالمَّ ِو َو َما أُْن ِز َل إِلَ ْي َنا[البقرة ]ٖٔٙ :فأضاف اإلنزال تارة إلى الرسول  وتارة إلى المرسل إلييم"(ٔ )ٚثم قال" :فإن قيل:
َ

فكيف يكون المبلئكة ُمرسبل إلييم ومنزال عمييم؟ قيل لو :ىذا جائز شهائم؛ ألن اهلل تعهالى قهد يرسهل المبلئكهة بعضهيم إلهى
بعهض كمها يرسهميم إلههى األنبيهاء ،كثَّ َ
هف أجسههاميم وجعميهم كييئهة بنههي آدم لهئبل ينفهروا مههنيم ،قهال اهلل تعهالىَ  :ولَد ْدو ََ َع ْم َندداهُ
َممَ ًكا لَ ََ َع ْم َناهُ َر ََُلً[األنعام ]ٜ :يعني ىيئة الرجل"(ٕ.)ٚ
وىنا ،فقد افتتح الجصاص كبلمو ببيان أن القراءتين ليسهتا متنهافيتين أو مختمفتهين ،بهل ىمها صهحيحتان ثابتتهان ،ثهم

أردف ىذا البيان بالجمم بين قراءة كسر البلم قراءة فتحيها ،فممها كهان ذلهك ورد عميهو إشهكال ،فأجهاب عنهو -رحمهو اهلل -بأسهموب
الفنقمة الذي نبينا إليو فيما مضى حين الكبلم عن منيجو في التوجيو .واهلل أعمم.
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ولكن ،من الواجب ىنا التنبيو إلى أن الجصاص -رحمو اهلل -أخطأ مرة ثانيهة حهين نسهب قهراءة شهاذة إلهى الصهحة
وبنهى الكههبلم عمييهها ،وذلههك فههي نسههبة قهراءة خفههض الههبلم إلههى الصههحيح ،وىههذا يوصهمنا إلههى نتيجههة نخمههص إلييهها نههذكرىا فههي
خاتمة دراستنا.
أو قد يقال :لعمو أراد بالصحة مدلوال آخر ،ال عمى أنيا متواترة مقروء بيا ،وىذا بحاجة إلى دقي نظر وتأمل.
ِانياً :ترَيح المعنى التفسيري بحمل القراءات بعضيا عمى بعض.
وىذا الحمل جاء عمى صور وأشكال عدة ،منيا:

أ)

حمل المتشابو عمى المحكم.

وى َّن َحتَّى
ومثال ما يحمل فيو المتشابو عمى المحكم ما ورد من القراءات في قولو تعالىَ  :وَل تَ ْقَرُب ُ
ٕٕٕ] ،حيث قال " :قال أبو بكر :قولو تعالى( :حتى يطيرن) إذا قرئ بهالتخفيف(ٖ )ٚفإنمها ىهو انقطهاع الهدم ال االغتسهال؛

ي ْر َن[البقرة:
َي ْ
طُ

ألنيهها لههو اغتسههمت وىههي حههائض لههم تطيههر ،فههبل يحتمههل قولههو( :حتههى يطيههرن) إال معنههى واحههدا وىههو انقطههاع الههدم الههذي بههو
(ٗ)ٚ

يكون الخروج من الحيض ،واذا قرئ بالتشديد

احتمل األمهرين مهن انقطهاع الهدم ومهن الغسهل لمها وصهفنا آنفها ،فصهارت

قراءة التخفيف محكمة وقراءة التشديد متشابية ،وحكم المتشابو أن تحمل عمى المحكم ويرد إليو ،فيحصل معنى القهراءتين

عمى وجو واحد"(٘.)ٚ

وعميههو ،يههرجح القههول بج هواز الههوطء بانقطههاع الههدم ألنههو المحكههم ،ومهها عههداه المتشههابو .وبيههذا يههرجح الجصههاص مههذىب
الحنفية والراجح خبلفو لما ذكره ابن العربي في أحكام القرآن حيث أجاب عن إشكال في ىذه القضية قائبل :إنو قد ذكر بعهده
ما يدل عمى المراد ،فقال" :فإذا تطيهرن" والمهراد بالمهاء .والظهاىر أن مها بعهد الغايهة فهي الشهرط ىهو المهذكور فهي الغايهة قبميها،
فيكون قولو تعالى{ :حتى يطيرن} مخففا ،وىو معنى قولو" :يطيرن" مشددا بعينو ،ولكنو جمم بين المغتين في اآلية(.)ٚٙ

اء[المائدة ،]ٙ :حيث قال" :قد قرئت عمهى وجيهين( :أو المسهتم النسهاء) و(لمسهتم)(،)ٚٚ
ومثالو أيضاً :أ َْو َل َم ْ
س َ
ستُ ُم الْن َ
فمن قرأ( :أو المستم) فظهاىره الجمهاع ال غيهر؛ ألن المفاعمهة ال تكهون إال مهن اثنهين إال فهي أشهياء نهادرة ،كقهوليم :قاتمهو اهلل،
وجازاه وعافاه اهلل ،ونحو ذلك ...واذا كان ذلك حقيقة المفظ فالواجهب حممهو عمهى الجمهاع الهذي يكهون منيمها جميعها ،ويهدل
عمى ذلهك أنهك ال تقهول :المسهت الرجهل والمسهت الثهوب إذا مسسهتو بيهدك النفهرادك بالفعهل ،فهدل عمهى أن قولهو( :أو المسهتم)

بمعنههى :أو جههامعتم النسههاء ،فيكههون حقيقتههو الجمههاع؛ واذا صههح ذلههك وكانههت ق هراءة مههن ق ه أر (أو لمسههتم) يحتمههل الممههس باليههد
ويحتمههل الجمههاع ،وجههب أن يكههون ذلههك محمهوال عمههى مهها ال يحتمههل إال معنههى واحههدا؛ ألن مهها ال يحتمههل إال معنههى واحههدا فيههو
المحكههم ،ومهها يحتمههل معنيههين فيههو المتشههابو ،وقههد أمرنهها اهلل تعههالى بحمههل المتشههابو عمههى المحكههم ورده إليههو بقولههوُ  :ىد َدو الَّد ِدذي
أَْنَز َل عمَ ْي َك ا ْل ِكتَ ِ
ُما لممتشهابو فقهد أمرنها بحممهو عميهو ،وذم متبهم
ات[آل عمهران ]ٚ :اآلية ،فمما جعل المحكم أ ِّ
ات ُم ْح َك َم ٌ
آي ٌ
اب م ْن ُو َ
َ
َ
دو[آل
المتشهابو باقتصهاره عمهى حكمهو بنفسههو دون رده إلهى غيهره بقولهو :فَأ َّ
دون َمددا تَ َ
داب َو ِم ْند ُ
ين ِفدي قُمُددوِب ِي ْم َزْيدغٌ فََيتَِّب ُع َ
َمددا الَّ ِدذ َ
شَ
عمهران ]ٚ :فثبت بذلك أن قولو( :أو لمستم) لما كان محتمبل لممعنيين كان متشابيا ،وقولو( :أو المستم) لما كان مقصهو ار فهي
مفيوم المسان عمى معنى واحد كان محكما ،فوجب أن يكون معنى المتشابو مبينا عميو"(.)ٚٛ

ب)

حمل المطمق عمى المقيد أو المبيم عمى المبين.

الس ِ
الس ِ
ارقَ ُة
ق َو َّ
ومثال ما أطم لفظو أو أبيم معن هاه في قهراءة وجاء مقيدا ومبينا في قراءة أخرى :قولو تعالىَ  :و َّ
ار ُ
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ط ُعوا أ َْيد ِددد َي ُي َما[المائ ههدة ،]ٖٛ :قههال الجصههاص فههي تفسههيرىا" :روى سههفيان عههن جههابر عههن عههامر ق ههال :ق هراءة عب ههد اهلل
فَدددا ْق َ
(فاقطعوا أيدييما)( ،)ٜٚوروى ابهن عهوف عهن إبهراىيم :فهي قراءتنها (فهاقطعوا أيمانيمها)(ٓ .)ٛقهال أبهو بكهر :لهم تختمهف األمهة
في أن اليد المقطوعة بأول سرقة ىي اليمين ،فعممنا أن مراد اهلل تعالى بقولو( :أيدييما) أيمانيما ،فظاىر المفظ في جمعو
ِ
صد َغ ْت
األيدي مهن االثنهين يهدل عمهى أن المهراد اليهد الواحهدة مهن كهل واحهد منيمها؛ كقولهو تعهالى :إِ ْن تَتُ َ
وبدا إِلَدى المَّدو فَقَ ْدد َ
وب ُك َما[التحريم ]ٗ :لما كان لكل واحد منيمها قمهب واحهد أضهافو إلييها بمفهظ الجمهم ،كهذلك لمها أضهاف األيهدي إلييمها بمفهظ
ُقمُ ُ
الجمم دل عمى أن المراد إحدى اليدين من كل واحد منيما وىي اليمنى"(ٔ.)ٛ

وقههال فههي موضههم آخههر" :ويههدل عمههى صههحة قههول أصههحابنا قولههو تعههالى( :فههاقطعوا أيههدييما) ،وقههد بينهها أن المهراد أيمانيمهها،

وكذلك ىو في قراءة ابن مسعود وابن عباس والحسن وابراىيم"(ٕ.)ٛ
ج)

تأكيد القراءات بعضيا ببعض.

حم ههل القه هراءات بعض ههيا عم ههى بع ههض م ههن خ ههبلل تأكي ههد الثاني ههة لؤلول ههى أو العك ههسُ ،يعه هد أح ههد األوج ههو الت ههي اتبعي هها
ين آم ُنوا إِ ْن َاء ُكم فَ ِ
الجصاص في بيان المعنى التفسيري لآلية ،ومثالو :ما جاء عند قولو تعالى :يا أَي َِّ
ق ِب َن َبدٍ
اس ٌ
َ َ
َ َ ْ
َيا الذ َ َ
فَتَبَّي ُنوا أ ْ ِ
يبوا قَ ْو ًما ِب ََ َيالَ ٍة[الحجهرات ،]ٙ :حيهث قهال" :قهال أبهو بكهر :مقتضهى اآليهة إيجهاب التثبهت فهي خبهر الفاسه والنيهي
َن تُص ُ
َ
عن اإلقدام عمى قبولو والعمل بو إال بعهد التبهين والعمهم بصهحة مخبهره؛ وذلهك ألن قهراءة ىهذه اآليهة عمهى وجيهين( :فتثبتهوا)

مههن التثبههت ،و(فتبين هوا)(ٖ ،)ٛكمتاىمهها يقتضههي النيههي عههن قبههول خب هره إال بعههد العمههم بصههحتو؛ ألن قولههو( :فتثبت هوا) فيههو أمههر
بالتثبههت لههئبل يصههيب قومهها بجيالههة ،فاقتضههى ذلههك النيههي عههن اإلقههدام إال بعههد العمههم لههئبل يصههيب قومهها بجيالههة ،وأمهها قولههو:
(فتبينوا) فإن التبين ىو العمم ،فاقتضى أن ال يقدم بخبره إال بعد العمم"(ٗ.)ٛ

د)

الستشياد بالقراءات الشاذة في تأييد ما يفسره.

نجههد اإلمههام الجصههاص -رحمههو اهلل -يسههتأنس بهإيراد القهراءات الشههاذة فههي سههبيل تأييههد قولههو الههذي يقههول بههو ،أو أريههو
دت َفمِ ُك ْدل و ِ
اح ٍدد ِم ْن ُي َمدا
ام َأ
دو أَ ٌخ أ َْو أ ْ
ور ُ
درَةٌ َولَ ُ
ُخ ٌ
الذي يجنح إليو ،وىذا ظاىر عند قولو تعالىَ  :وِا ْن َك َ
َ
ث َك ََل لَد ًة أ َِو ْ
ان َر َُ ٌل ُي َ
س[النسههاء ،]ٕٔ :حيههث قههال" :فيههذه الكبللههة ىههي األخ واألخههت ألم ال يرثههان مههم والههد وال ولههد ذكه ار كههان أو أنثههى .وقههد
ال َ
سد ُدد ُ
روي أن في قراءة سعد بن أبي وقاص( :وان كان رجل يورث كبللة أو امرأة ولو أخ أو أخت ألم)(٘.)ٛٙ(")ٛ

ِ
َّ
يم[البقهرة ،]ٕٕٙ :حيهث قهال" :ويهدل عمهى أن المهراد الفهيء فهي المهدة
ومثمو قولو تعهالى :فٍَِ ْن فَ ُ
اءوا فٍَِ َّن الم َو ََفُ ٌ
ور َرحد ٌ
اتفا الجميم عمى صحة الفيء فييا ،فدل عمى أنو مهراد فييها ،فصهار تقهديره( :فهإن فهاؤوا فييها) ،وكهذلك قهرئ فهي حهرف عبهد
اهلل بن مسعود(.)ٛٛ(")ٛٚ

ات و َّ ِ
افظُوا عمَى َّ ِ
ومثالو أيضا :ح ِ
سدطَى[البقهرة ،]ٕٖٛ :حيهث قهال" :وقهد روي عهن عائشهة وحفصهة
َ
َ
الص ََلة ا ْل ُو ْ
الصمَ َو َ
()ٜٛ
وأم كمثهوم أن فهي مصهحفين( :حهافظوا عمهى الصهموات والصهبلة الوسهطى صهبلة العصهر)  .وروى عهن البهراء بهن عهازب قههال:

نزلهت (حههافظوا عمههى الصهموات وصههبلة العصههر) وقرأتيها عمههى عيههد رسهول اهلل  ،ثههم نسههخيا اهلل تعهالى؛ فههأنزل( :حههافظوا عمههى
الصموات والصبلة الوسطى) .فأخبر البراء أن ما في مصحف ىؤالء من ذكر صبلة العصر منسوخ"(ٓ.)ٜ

وىنهها أورد الجصههاص القهراءة المنسههوخة الههتبلوة مههم بقههاء حكميهها؛ لبلستشههياد بيهها كههدليل لقههول مههن فسههر الصههبلة الوسههطى

بأنيا صبلة العصر.
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كما نجد اإلمام الجصاص يعتمد عمى القراءة الشاذة فهي توضهيح معنهى المفهردة القرآنيهة ،ومثهال ذلهك :قولهو تعهالى:
ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
إِ َذا ُنددوِدي لِ َّ ِ ِ
هي وابههن
مصد َدَلة مد ْدن َيد ْدوِم ا ْل َُ ُم َعددة فَ ْ
َ
اسد َدع ْوا إلَددى ذ ْكددر المددو[الجمعههة ،]ٜ :حيههث قههال" :قه أر عمههر وابههن مسههعود وأُبه ّ
الزبير( :فامضوا إلى ذكر اهلل)(ٔ ،)ٜقال عبد اهلل :لو قرأت( :فاسعوا) لسعيت حتى يسقط ردائهي .قهال أبهو بكهر :يجهوز أن
طعدام ْاأل َِِ ِ
دََر َت َّ َ ِ
ديم
يكون أراد التفسير ال نص القراءة ،كما قال ابن مسعود لؤلعجمي الهذي كهان يمقنهو :إِ َّن َ
شَ
الزقدوم ط َ َ ُ
[الدخان ،]ٗٗ-ٖٗ :فكان يقول( :طعام اليتيم) ،فمما أعياه قال لو( :طعام الفاجر)(ٕ )ٜوانما أراد إفيامو المعنى"(ٖ.)ٜ
وىذه القراءة إنما أوردىا الجصاص -رحمو اهلل ،-ال عمى أنيا قهرآن يتمهى؛ وانمها ىهي شهاىد لممعنهى التفسهيري الهذي يريهده،
اء مهن الصهحابة والتهابعين( :فامضهوا) بهدل (فاسهعوا) ،وينبغهي أن يحمهل عمهى
وعميو فقهد قهال أبهو حيهان عنهد ىهذه اآليهة" :وقه أر كبهر ٌ

التفسههير مههن حيههث إنههو ال ي هراد بالسههعي ىنهها اإلس هراع فههي المشههي ،ففسههروه بالمضههي ،وال يكههون ق آرن هاً لمخالفتههو س هواد مهها أجمههم
المسممون عميو"(ٗ.)ٜ

وأمها فههي الشههاىد الهذي استشههيد بههو الجصهاص مههن قهراءة ابههن مسهعود التفسههيرية لؤلعجمههي ،فقهد قههال النحههاس -رحمههو اهلل-

معمقا عمى ىذه القراءة" :وىذا تفسير وليس بقراءة؛ ألنو مخالف لممصحف"(٘.)ٜ

ِالِاً :تعدد القراءات يفيد معاني مختمفة في التفسير.
َن تَ ِ
ُخددر [البقهرة ،]ٕٕٛ :حيههث قههال الجصههاص" :قههرئ( :فته ّْ
هذكر إحهداىما
مثالههو :أ ْ
اى َما فَتُد َذ ْك َر إِ ْحد َدد ُ
ضد َّدل إِ ْحد َدد ُ
اى َما ْاأل ْ َ
األخرى) بالتشديد ،وقهرئ (فت ِ
هذكر إحهداىما األخهرى) بهالتخفيف( .)ٜٙوقيهل :إن معناىمها قهد يكهون واحهدا ،يقهالَّ :
ذكرتهو وذ َكرتهو،

وروي ذلك عهن الربيهم بهن أنهس والسهدي والضهحاك .وحهدثنا عبهد البهاقي بهن قهانم قهال :حهدثنا أبهو عبيهد مؤمهل الصهيرفي قهال:
حدثنا أبو يعمى البصري قال :حدثنا األصمعي عهن أبهي عمهرو قهال :مهن قهرأ( :فت ِ
هذكر) مخففهة ،أراد :تجعهل شهيادتيما بمنزلهة

شههيادة ذكههر ،ومههن قهرأ( :فته ّْ
هذكر) بالتشههديد ،أراد مههن جيههة التههذكير ،وروي ذلههك عههن سههفيان بههن عيينههة .قههال أبههو بكههر :إذا كههان
محههتمبل لؤلم هرين وجههب حمههل كههل واحههدة مههن الق هراءتين عمههى معنههى وفائههدة مجههددة ،فيكههون قولههو تعههالى( :فته ِ
هذكر) بههالتخفيف
تجعميمهها جميعهها بمنزلههة رجههل واحههد فههي ضههبط الشههيادة وحفظيهها واتقانيهها ،وقولههو تعههالى( :فته ّْ
هذكر) مههن التههذكير عنههد النسههيان،
واستعمال كل واحد منيما عمى موجب داللتييما أولى من االقتصار بيا عمى موجب داللة أحدىما"(.)ٜٚ

ومن المبلحظ جيدا ىنا أن الجصاص نبو إلى االختبلف الوارد في القراءتين بهين التشهديد والتخفيهف ،بينمها لهم ينبهو

إلى الخبلف الوارد في القراءتين بين الرفم والنصب ،مم أنو -رحمو اهلل -نبو إلى مها لهيس بهأولى مهن ىهذا مهن القهراءات الشهاذة،
حتى ألبس الشاذ في بعض المواضم لبوس الصحيح المستعمل.

املطلب الجانُ :أثر القراءات القرآنَة يف األحكام الفقوَة.

اعتن ههى الجص ههاص -رحم ههو اهلل تع ههالى -به هإيراد القه هراءات القرآني ههة المتعمق ههة ببي ههان أحك ههام القه هرآن ،والت ههي تخ ههدم المعن ههى
التفسيري وتوظَّف فيو ،إال أنو فهد يغفهل أحيانها عهن ذكهر بعهض القهراءات القرآنيهة فهي بهاب األحكهام الفقييهة ،والتهي ُيعهد تفسهيره
قائما أصالة عمييا ،ولعل األمر في ذلك يرجم إلى عدم ترتب القراءة الثانية عمى حكم فقيي مغاير عهن األولهى؛ فهأغنى ذلهك

عن إعادة إيرادىا خشية التطويل ،والحتم في المسألة يتطمب نوع استقراء ،ولعمي أضرب عمى قهولي مثهاال يتضهح بهو المقهال،
داف ِمد ْدن ُمد ٍ
ص)( ،)ٜٛولههم ينبههو إلييهها
(مه َهو ّْ
ففههي تفسههيره لقولههو تعههالى :فَ َمد ْدن َخد َ
دوص ََ َنفًددا[البقهرة ،]ٕٔٛ :لههم يههذكر قهراءة التشههديد ُ
أصبل ،وكأنو عم أمر إيراد القراءة عمى أثرىا الحكمي الفقيي ،وىذه قد تصمح أن تكون منيجية لو في باب القراءات .وعميو
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فيظير لمباحث من خبلل النظر في أثر القراءات التي أوردىا الجصاص عمى األحكام الفقيية ما يأتي:
أولً :الستدلل بالقراءة الشاذة عمى األحكام الفقيية.

َيدا َّ
دي إِ َذا طَمَّ ْقدتُ ُم
الن ِب َ
قد يستدل الجصاص أحيانا بالقراءة الشاذة في تأييد رأي فقيي يقولو ،منيا قولهو تعهالىَ  :يدا أَي َ
وى َّن لِ ِعد ِ
صوا ا ْل ِع َّدةَ[الطهبل  ،]ٔ :حيهث قهال" :قهال أبهو بكهر :بهين النبهي  مهراد اهلل فهي قولهو تعهالى:
اء فَطَمْقُ ُ
َّت ِي َّن َوأ ْ
َح ُ
س َ
ال ْن َ

(فطمقوىن لعدتين) وأن وقت الطبل المأمور بو أن يطمقيها طهاى ار مهن غيهر جمهاع أو حهامبل قهد اسهتبان حمميها ،وبهين أيضها أن
السنة في اإليقاع من وجو آخر وىو أن يفصل بين التطميقتين بحيضة"(.)ٜٜ

وأيد ىذا القول بقراءة شاذة أوردىا كمقدمة بين يهدي ىهذا الكهبلم ،حيهث قهال" :وروى ابهن جهريج عهن أبهي الزبيهر أنهو

سمم ابن عمر يقول :ق أر النبي ( :فطمقوىن في قُُبل عدتين)(ٓٓٔ) ،قال :طاى ار من غير جماع"(ٔٓٔ).
قهال النهووي" :ىهذه قهراءة ابههن عبهاس وابهن عمهر وىههي شهاذة ال تثبهت قرآنها باإلجمهاع وال يكههون ليها حكهم خبهر الواحههد

عندنا وعند محققي األصوليين ،واهلل أعمم"(ٕٓٔ).
ِ َّ ِ ِ ِ
يم[الحج ،]ٚٛ :حيث قال " :قال أبو بكر :وفي ىذه اآلية داللة عمى أن عمينا اتباع
ومثالو أيضا :مم َة أَبي ُك ْم إ ْب َراى َ
شريعة إبهراىيم إال مها ثبهت نسهخو عمهى لسهان نبينها  ...وقولهو( :ممهة أبهيكم إبهراىيم) الخطهاب لجميهم المسهممين ،ولهيس كميهم
راجعا َبن َسبِ ِو إلى أوالد إبراىيم؛ فروي عن الحسن :أنو أراد أن حرمة إبراىيم عمى المسممين كحرمة الوالد عمى الولد؛ كمها قهال
ُم َياتُ ُي ْم[األحزاب ،]ٙ :وفي بعض القراءات( :وىو أب ليم)(ٖٓٔ)"(ٗٓٔ).
اَ ُو أ َّ
تعالىَ  :وأ َْزَو ُ
وفي بعض األحيان نجده ال يعتمد عمى القراءة الشاذة في استنباط الحكم الفقيي ،بهل وحتهى إنهو قهد يهرجح خبلفيها،
يضا أَو َعمَى سفَ ٍر فَ ِع َّدةٌ ِم ْدن أَي ٍ
س َدر َولِتُ ْك ِممُدوا ا ْل ِع َّددةَ
س َدر َوَل ُي ِر ُ
يدد المَّ ُ
َّدام أُ َخ َدر ُي ِر ُ
مثالهوَ  :و َم ْن َك َ
يدد ِب ُك ُدم ا ْل ُع ْ
دو ِب ُك ُدم ا ْل ُي ْ
ان َم ِر ً ْ
َ
[البقرة ،]ٔٛ٘ :حيث قال" :وروى مالك عن حميد بن قيس المكي قال :كنت أطوف مم مجاىد؛ فسألو رجل عن صهيام مهن

هي (متتابعهات)(٘ٓٔ)"( ،)ٔٓٙوقهال" :فهإن
أفطر في رمضان أيتابم؟ قمت :ال! فضرب مجاىد في صدري وقال :إنيا فهي قهراءة أَُب ٍّ
قيل :قد أطم اهلل تعالى صيام كفارة اليمين غير معقود بشرط التتابم ،وقد شرطتم ذاك فيو وزدتهم فهي نهص الكتهاب .قيهل لهو:
ألنو قد ثبت أنو كهان فهي حهرف عبهد اهلل (متتابعهات) .وروى يزيهد بهن ىهارون قهال :أخبرنها ابهن عهون قهال :سهألت إبهراىيم عهن

الصيام في كفارة اليمين؛ فقال :كما في قراءتنها( :فصهيام ثبلثهة أيهام متتابعهات) .وروى أبهو جعفهر الهرازي عهن الربيهم بهن أنهس
أبى يقرأىا( :فصيام ثبلثة أيام متتابعات)"(.)ٔٓٚ
عن أبي العالية قال :كان ّّ
وىنهها ذكههر الجصههاص القههول الفقيههي القائههل باشههتراط التتههابم فههي قضههاء رمضههان ،مههدعما لههو بق هراءة شههاذة تسههانده ،ثههم أوقههم
الترجيح واالختيار عمى غيره ،حيث رجهح فهي أول كبلمهو القهول القائهل بعهدم إيجهاب التتهابم فهي القضهاء ،حيهث قهال" :قهال

الشيخ أبو بكر :قد َّ
دل ما تمونا من اآلية عمى جواز قضاء رمضان متفرقا من ثبلثة أوجو:


أح دىا :أن قولو( :فعدة من أيام أخهر) قهد أوجهب القضهاء فهي أيهام منكهورة غيهر معينهة ،وذلهك يقتضهي جهواز قضهائو
متفرقا إن شاء أو متتابعا...



الوجو الثاني :قولو تعالى( :يريد اهلل بكم اليسر وال يريد بكم العسر) ...وفي إيجاب التتابم نفي اليسر واثبات العسر...



والوجههو الثالههث :قولههو تعههالى( :ولتكممهوا العههدة) ...فههأخبر اهلل أن الههذي يريههده منهها إكمههال عههدد مهها أفطههر ،فغيههر سههائغ
ألحد أن يشترط فيو غير ىذا المعنى.)ٔٓٛ("...

أبي الش هاذة ،وىذا دليل عمى إنصافو في بيان دليل
فقدم في الذكر ما يراه راجحا ،ثم ذكر الخبلف في المسألة وقراءة ٍّ
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الخصم عمى قولو ،وابراز أدلة احتجاجو التي عمييا منشأ قولو.
ويمكن أن يقال أيضا ىنا :إن الجصاص -رحمو اهلل -لم يعتمد فهي ىهذا المهوطن عمهى القهراءة الشهاذة فهي اسهتنباط الحكهم
(ٓٔٔ)

()ٜٔٓ
أن القراءة الشاذة حجة عند الحنفية
الفقيي  ،عمما ب ّ

(ٔٔٔ)

في استنباط األحكام الفقيية.

ِانياً :اختَلف األحكام تبعا لتعدد القراءات:

أورد الجصاص قهراءتين مختمفتهين لآليهة وبنهى عمييمها الخهبلف الفقيهي الهوارد عهن السهمف ،وذلهك عنهد قولهو تعهالى:
ف ما عمَى ا ْلم ْحص َن ِ
ِ
اح َ ٍ
ص َّن فٍَِ ْن أَتَ ْي َن ِبفَ ِ
ُح ِ
ات ِم َن ا ْل َعد َذ ِ
اب[النسهاء ،]ٕ٘ :حيهث قهال" :قهال أبهو بكهر:
فٍَِ َذا أ ْ
ص ُ َ َ
شة فَ َعمَ ْي ِي َّن ن ْ
ُ َ
َحص َّن) بفتح األلف ،وقرئ بضهم األلهف(ٕٔٔ)؛ فهروي عهن ابهن عبهاس وسهعيد بهن جبيهر ومجاىهد وقتهادة أن( :أُحصهن)
قرئ (فإذا أ َ

بالض ههم معن ههاه :ت ههزوجن .وع ههن عم ههر واب ههن مس ههعود والش ههعبي وابه هراىيم( :أَحص ههن) ب ههالفتح ،ق ههالوا :معن ههاه :أس ههممن؛ وق ههال الحس ههن:
يحصنيا الزوج ويحصنيا اإلسبلم.
واختمف السهمف فهي حهد األمهة متهى يجهب ،فقهال مهن تهأول قولهو( :فهإذا أُحصهن) بالضهم عمهى التهزويج :إن األمهة ال

يجب عمييا الحد وان أسممت ما لم تتزوج ،وىو مذىب ابن عباس والقائمين بقولو .ومهن تهأول قولهو( :فهإذا أَحصهن) بهالفتح
عمههى اإلسههبلم ،جعههل عمييهها الحههد إذا أسههممت وزنههت وان لههم تتههزوج ،وىههو قههول ابههن مسههعود والقههائمين بقولههو .وقههال بعضههيم:
تأويل من تأولو عمى أسممن بعيد؛ ألن ذكر اإليمان قد تقدم لين بقولوِ  :م ْن فَتَي ِات ُكم ا ْلم ْؤ ِم َن ِ
دات[النسهاء ،]ٕ٘ :قهال :فيبعهد
َ ُ ُ
أن يقال :من فتياتكم المؤمنات فإذا آمن.

دات ُكم ا ْلم ْؤ ِم َن ِ
ِ
ِ
دات إنمها ىهو فهي شهأن النكهاح ،وقهد اسهتأنف ذكهر حكهم آخهر
وليس ىذا كمها ظهن؛ ألن قولهو :م ْدن فَتََي ُ ُ
غيره وىو الحد ،فجاز استئناف ذكر اإلسبلم ،فيكون تقديره( :فإذا كن مسممات فأتين بفاحشة فعميين) ىذا ال يدفعهو أحهد،
ولو كان ذلك غيهر سهائغ لمها تأولهو عمهرو ابهن مسهعود والجماعهة الهذين ذكرنها قهوليم عميهو .ولهيس يمتنهم أن يكهون األمهران

جميعا من اإلسبلم والنكاح مرادين بالمفظ ،الحتمالو ليما وتأويل السمف اآلية عمييما"(ٖٔٔ).

وىنا يرجح الجصاص قول ابن مسعود والقائمين بو ،ولكنو مم ذلك ال يمنم من الجمم بين القولين الحتمال النص ليما.

َن تَ ُكد َ ِ
ين آم ُندددوا َل تَدددأْ ُكمُوا أَمدددوالَ ُكم ب ْيددد َن ُكم ِبا ْلب ِ
ومثالههو :قولههو تعههالى :يدددا أَي َّ ِ
اطد ِ
ددن تَد َددر ٍ
اض
ددارةً َعد ْ
ددل إَِّل أ ْ
َْ ْ َ ْ َ
َ
َ
ددون ت ََد َ
َيدددا الدددذ َ َ
(ٗٔٔ)
ِم ْن ُك ْم[النساء ،]ٕٜ :حيث قال" :وقد قرئ قولو( :إال أن تكون تجارة عن تراض) بالنصب والرفهم  ،فمهن ق أرىها بالنصهب
كان تقديره :إال أن تكون األموال تجارة عن تراض ،فتكون التجارة الواقعة عن تهراض مسهتثناة مهن النيهي عهن أكهل المهال،

إذ كان أكل المال بالباطل قد يكون من جية التجارة ومن غير جية التجارة ،فاستثنى التجارة من الجممة وبين أنيها ليسهت
أكل المال بالباطل .ومن قرأىا بالرفم كان تقديره :إال أن تقم تجارةٌ ،كقول الشاعر:
(٘ٔٔ)
إذا ك ههان ي ههوم ذو كواك ههب أش ههيب
فه ه ههدى لبنه ه ههي شه ه ههيبان رحمه ه ههي ونه ه ههاقتي
يوم كذلك.
يعني :إذا حدث ٌ
واذا كان معناه عمى ىذا كان النيي عن أكل المال بالباطل عمى إطبلقهو لهم يسهتثن منهو شهيء ،وكهان ذلهك اسهتثناء

منقطعا بمنزلة :لكن إن وقعت تجارة عن تراض فيو مباح"(.)ٔٔٙ

ِالِاً :تضعيف قول فقيي ُبني عمى قراءة شاذة.
يض ًة[النساء ،]ٕٗ :حيث قال" :وأما احتجاج من احتج فييا بقولو
استَ ْمتَ ْعتُ ْم ِب ِو ِم ْن ُي َّن فَقتُ ُ
ورُى َّن فَ ِر َ
وى َّن أ ُ
مثالو :فَ َما ْ
َُ َ
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()ٔٔٚ

فإنهو ال يجهوز إثبهات األجهل

تعالى( :فما استمتعتم بو منين فآتوىن أجورىن) ،وأن في قراءة أَُبهي( :إلهى أجهل مسهمى)
في التبلوة عند أحد من المسممين ،فاألجل إذاً غير ثابهت فهي القهرآن ،ولهو كهان فيهو ذكهر األجهل لمها دل أيضها عمهى متعهة
النساء؛ ألن األجل يجوز أن يكون داخبل عمى المير ،فيكون تقديره( :فما دخمتم بو مهنين بميهر إلهى أجهل مسهمى فهآتوىن

ميورىن عند حمول األجل)"(.)ٔٔٛ

وىنا ،فقد احتج الجصاص بشذوذ القراءة في إبطال القول ورده ،وىذا قد يكون خبلفا لمنيجو في مواضم أخر من كبلمو.
ومثمههو ورد عههن الطبههري فههي إبطههال ىههذه القهراءة ومهها ُبنههي عمييها مههن حكههم فقيههي ،حيههث قههال " :وأمهها مهها روي عههن أبههي ابههن

كعهب وابهن عبهاس مههن قراءتيمها( :فمها اسههتمتعتم بهو مهنين إلههى أجهل مسهمى) ،فقهراءة بخهبلف مها جههاءت بهو مصهاحف المسههممين،
وغير جائز ألحد أن يمح في كتاب اهلل تعالى شيئا لم يأت بو الخبر القاطم العذر عمن ال يجوز خبلفو"(.)ٜٔٔ
وىذا آخر البيان ،واهلل أعمم.
وصمى اهلل وسمم عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين.

اخلامتة.

مما سب  ،يتضح لنا جميا مدى اىتمام اإلمام الجصاص -رحمو اهلل تعالى -بالقراءات القرآنية وتوجيييا ،وأثر ىذا

التوجيو في التفسير واستنباط األحكام الفقيية ،وعميو يتجسد منيج الجصاص في إيراد القراءات القرآنية في تفسيره.
ص الباحث في ختام بحثو إلى النتائج اآلتية:
وبناء عمى ىذا يخمُ ُ

ٔ -اعتناؤه الزائد بالقراءات إلى درجة فا فييا غيره ممن ألف فهي تفسهير آيهات األحكهام خصوصها ،كإلكيها الي ارسهي ،وابهن
العربي ،وغيرىم.

ٕ -ال ُّ
يعد الجصاص من أئمة القراءات أو حذاقيا ،بدليل خطئو في بعض المواضم فهي نسهبة قهراءة إلهى الصهحة وىهي ضهعيفة،
وقد أحصى الباحث موضعين اثنين من ىهذا القبيهل ،يجهدىما النهاظر فهي ثنايها الد ارسهة ،منوىهاً عمييمها فهي مكانيمها .كمها أنهو

ص) ،أو يهذكر مها فهي اآليهة
(م َهو ٍّ
-رحمو اهلل -قد يغفل أحيانا عهن إيهراد قهراءة ينبنهي عمييها حكهم فقيهي ،مثهل :قهراءة ُ

من فرش قراءة وينسى ما فييا من فهرش آخهر ،مثهل :قهراءة (فتهذكر) فهاعتنى ببيهان قهراءة التشهديد والتخفيهف ،وأغفهل

ما فييا من وجو نصب ووجو رفم.

ْٖ -أولى الجصاص القراءات القرآنية الصحيحة عناية جيدة ،حيث بمغ عدد مها أورد مهن المتهواتر مها يزيهد عمهى نصهف مها
أورد من جممة القراءات.
ٗ -يستعمل الجصاص ما في اآلية مهن قهراءة شهاذة كمها يسهتعمل الصهحيحة ،وقهد يهورد الشهاذة مسهندة وغيهر مسهندة ،والصهحيحة
كذلك قد يسندىا وقد ال يسندىا.

قرائيا من السمف ،وناد ار ما يحيل إلى أصحابيا مهن العشهرة
٘ -غالب إحاالت القراءات عند الجصاص إنما تكون إلى ّ
إن كانت متواترة ،-أو غيرىم -إن كانت شاذة غير مستعممة.- -ٙيعتمد الجصاص كثي ار في توجييهو لمقهراءات عمهى طهرح المسهائل ،ومناقشهتيا ،والهرد عمهى المخهالف ،واسهتعمال الفنقمهة،
والتنويم في األسموب إطنابا وايجا از ،وىذا من حسن طرحو وجبللة عممو- ،رحمو اهلل -رحمة واسعة.
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 -ٚنجههد الجصههاص يههورد القهراءة الشههاذة ويعتمههد عمييهها فههي اسههتنباط األحكههام الفقييههة وتأييههد مهها يفس هره؛ وذلههك أن الق هراءة
الشههاذة حجههة عنههد األحنههاف ،بينمهها نجههده فههي بعههض األحيههان يخههرج عههن القههول الشههاذ المههردود المبنههي عمههى الق هراءة
الشاذة ،ويخالفو ويرد عميو ويرجح غيره.
اهلٌامش.
)ٔ( الجصاص ،أبو بكر أحمد بن عمي الرازي ،أحكام القرآن ،تحقي  :عبد السبلم محمد عمي شاىين ،دار الكتب العممية ،بيروت،
(طٗ) ،جٕ ،ص.ٕٜٙ

)ٕ( ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي ،البداية والنياية ،دار الفكرٔٗٓٚ ،ىه ،جٔٔ ،ص.ٕٜٚ
)ٖ( البغدادي ،الخطيب أبو بكر أحمد بن عمي بن ثابت بن أحمد بن ميدي ،تاريخ بغداد ،تحقي  :بشار عواد معروف ،دار الغرب
اإلسبلمي ،بيروت( ،طٔ)ٕٕٔٗ ،ىه ،ج٘ ،صٖٔ٘.

العكري الحنبمي ،شذرات الذىب في أخبار من ذىب ،تحقي  :محمود
)ٗ( ابن العماد ،أبو الفبلح عبد الحي بن أحمد بن محمد َ
األرناؤوط ،دار ابن كثير ،دمش ( ،طٔ)ٔٗٓٙ ،ىه ،جٗ ،ص.ٖٚٚ

)٘( الذىبي ،شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز ،سير أعَلم النبَلء ،تحقي  :جماعة بإشراف :شعيب
األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،طٖٔٗٓ٘ ،ىه ،ج  ،ٔٙصٖٓٗ.

) (ٙالمصدر الساب  ،ج ،ٔٙصٖٓٗ.
) (ٚتاريخ بغداد ،ج٘ ،صٖٔ٘.

) (ٛسير أعَلم النبَلء ،ج  ،ٔٙصٖٓٗ.
) (ٜالغزي ،تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري ،الطبقات السنية في تراَم الحنفية ،تحقي  :عبد الفتاح الحمو ،لجنة إحياء
التراث اإلسبلمي ،القاىرة ،ج ،ٙص.ٚ

)ٓٔ( القرشي ،أبو محمد محيي الدين عبد القادر بن محمد بن نصر اهلل الحنفي ،الَواىر المضية في طبقات الحنفية ،تحقي :
مير محمد كتب خانو ،كراتشي ،جٔ ،ص٘.ٛ

)ٔٔ( عمما أنو دخميا سنة خمس وعشرين وثبلثمئة ،كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي في تاريخو .ينظره :ج٘ ،صٖٔ٘.
)ٕٔ( الزركمي ،خير الدين بن محمود بن محمد بن عمي بن فارس الدمشقي ،األعَلم ،دار العمم لممبليين( ،ط٘ٔ)ٕٕٓٓ ،م ،جٔ،
صٔ.ٔٚ

)ٖٔ( الَواىر المضية في طبقات الحنفية ،جٔ ،ص٘.ٛ

)ٗٔ( الذىبي ،محمد السيد حسين ،التفسير والمفسرون ،دار الحديث ،القاىرةٖٖٔٗ ،ىه ،جٕ ،ص٘.ٖٛٙ-ٖٛ
)٘ٔ( ابن الجزري ،محمد بن محمد ،منَد المقرئين ومرشد الطالبين ،دار الكتب العمميةٜٜٜٔ ،م ،ص.ٜ
) (ٔٙالمصدر الساب  ،ص.ٔٛ

) (ٔٚصالح ،نزار ،منيج مفسري آيات الحكام ،دار النور المبين ،عمان.

) (ٔٛقراءة متواترة .قال ابن الجزري" :وق أر الباقون بتخفيفيا" يقصد بيم :ابن كثير ،ونافم ،وأبو عمرو ،وابن عامر ،وخمف،
وجعفر ،ويعقوب .ينظر :ابن الجزري ،شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف ،النشر في القراءات العشر،

تحقي  :عمي محمد الضباع ،دار الكتاب العممية ،جٕ ،ص.ٕٖٜ

) (ٜٔقراءة متواترة .قال ابن الجزري" :ق أر الكوفيون بتشديد الفاء" .ويقصد بالكوفيين :عاصم ،وخمف ،وحمزة ،والكسائي .ينظر :المصدر
اجمللة األردنَة يف الدراسات اإلسالمَة ،مج ( ،)11ع (1441 ،)2ه2020/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 111

17

Published by Arab Journals Platform, 2020

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 16 [2020], Iss. 2, Art. 7

القراءات القرآنَة ًأثرها يف تفشري :أحكام القرآن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الساب نفسو.
)ٕٓ( أحكام القرآن.]ٔ٘-ٔٗ /ٕ[ ،
)ٕٔ( أحكام القرآن.]ٗٙٚ /ٕ[ ،
)ٕٕ( أحكام القرآن.]ٖٖٗ /ٕ[ ،

يضار) بإدغام الراء في الراء ،وكسر
)ٖٕ( قراءة شاذة .جاء في معجم القراءات" :وق أر األعمش والحسن ومقسم عن عكرمة ،وال
ّْ
الراء المدغمة اللتقاء الساكنين" ينظر :الخطيب ،عبد المطيف ،معَم القراءات ،دار سعد الدين ،دمش ( ،طٔ)ٕٕٔٗ ،ىه،

جٔ ،صٕٕٗ.

)ٕٗ( قراءة متواترة .قال" :أبو جعفر بسكون الراء ،والباقون بتشديدىا مم الفتح" .ينظر :النشر في القراءات العشر ،جٕ ،ص.ٕٕٚ
)ٕ٘( وىي الثانية منيما ،قراءة الفتح).

) (ٕٙوىي القراءة األولى ،قراءة الكسر).
) (ٕٚأحكام القرآن.]ٖٖٙ /ٔ[ ،

) (ٕٛينظر في ىذا المعنى :أبو حيان ،أثير الدين محمد بن يوسف بن عمي الغرناطي األندلسي ،البحر المحيط ،تحقي  :مجموعة
من الباحثين ،مؤسسة الرسالة ،بيروت( ،طٔ)ٖٔٗٙ ،ىه ،ج٘ ،صٖٔٔ.

) (ٕٜقراءة متواترة ال خبلف فييا.

ص َو ِافي) أبو موسى األشعري ،والحسن ،وشفي  ،وزيد بن أسمم ،وسميمان التيمي ،ورويت
)ٖٓ( قراءة شاذة .قال ابن جني" :وق أر( ،
َ َ
عن األعرج" .ينظر :ابن جني ،أبو الفتح عثمان الموصمي ،المحتسب في تبيين وَوه شواذ القراءات واإليضاح عنيا ،و ازرة
األوقاف ،المجمس األعمى لمشؤون اإلسبلميةٕٔٗٓ ،ىه ،جٕ ،صٔٛ

)ٖٔ( قراءة شاذة" .قراءة ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابراىيم وأبي جعفر محمد بن عمي واألعمش ،واختمف عنيما ،وعطاء
ص َو ِاف َن)" .ينظر :المصدر الساب نفسو.
ابن أبي رباح ،والضحاك ،والكمبيَ ،
)ٕٖ( أحكام القرآن.]ٖٔٛ /ٖ[ ،

)ٖٖ( قراءة متواترة .ولم يذكر المصنف كبل من ،أبو عمرو ،وشعبة عن عاصم ،وحمزة ،وأبو جعفر ،وخمف) .قال ابن الجزري:
"فق أر نافم وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب البلم ،وق أر الباقون بالخفض" .ينظر :النشر في القراءات العشر،

جٕ ،صٕٗ٘.

)ٖٗ( قراءة متواترة .ولم يذكر المصنف (يعقوب الحضرمي) .ينظر :المصدر الساب نفسو.
)ٖ٘( أحكام القرآن.]ٖٖٗ /ٕ[ ،
) (ٖٙقراءة شاذة .ينظر :المصدر الساب  ،البحر المحيط ،جٖ ،صٖٓٗ.
) (ٖٚأحكام القرآن.]ٕٖ٘ /ٔ[ ،

) (ٖٛأحكام القرآن ،]ٕ٘ٗ /ٔ[ ،وىنا يظير لنا أنو قد يورد المسندة غير متواترة.

) (ٖٜقراءتان متواترتان ،حيث ق أر "نافم( ،تيجرون) بضم التاء وكسر الجيم ،والباقون بفتح التاء وضم الجيم" .ينظر :ابن الجزري،
شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف ،تحبير التيسير في القراءات العشر ،تحقي  :أحمد محمد مفمح القضاة،

دار الفرقان ،األردن( ،طٔ)ٕٔٗٔ ،ىه ،ص.ٗٚٙ
)ٓٗ( أحكام القرآن.]ٖٖٕ /ٖ[ ،

)ٔٗ( قراءتان متواترتان ،حيث ق أر "حمزة والكسائي وخمف ،فتثبتوا) في الموضعين ،ىنا وفي الحجرات بالتاء والثاء من التثبت،
والباقون بالياء والنون من التبين" ينظر :تحبير التيسير في القراءات العشر ،صٕٖٗ.
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)ٕٗ( أحكام القرآن.]ٖٕٔ /ٕ[ ،

)ٖٗ( والفنقمة كممة منحوتة من فإن قيل قمت ،وىي إيراد المسألة بأسموب السؤال والجواب.
)ٗٗ( سب تخريج القراءات الواردة في ىذه اآلية في المطمب األول.

)٘ٗ( البخاري ،أبو عبداهلل محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري ،تحقي  :محمد زىير بن ناصر الناصر ،دار طو النجاة( ،طٔ)،

ٕٕٗٔىه ،ج ،ٛكتاب األدب ،باب فضل من يعول يتيما ،رقم٘ٓٓ .ٙوفيو بمفظ ،أنا وكافل اليتيم في الجنة ىكذا) وقال
بإصبعيو السبابة والوسطى .مسمم ،أبو الحسن بن الحجاج القشيري النيسابوري ،صحيح مسمم ،تحقي  :محمد فؤاد عبد

الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،جٗ ،كتاب الزىد والرقائ  ،باب اإلحسان إلى األرممة والمسكين واليتيم ،رقمٖ .ٕٜٛوفيو
بمفظ ،كافل اليتيم لو أو لغيره أنا وىو كياتين في الجنة) وأشار مالك بالسبابة والوسطى.

) (ٗٙأحكام القرآن.]ٔ٘-ٔٗ /ٕ[ ،

) (ٗٚقراءتان متواترتان" .خفف الذال الكوفيون وأبو جعفر ،وشددىا الباقون" .ينظر :القاضي عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد،
البدور الزاىرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدَرة ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ص.ٔٙٛ
) (ٗٛأحكام القرآن.]ٕٖٕ /ٖ[ ،

) (ٜٗسب تخريج القراءات الواردة في ىذه اآلية في المطمب األول من ىذا المبحث.

)ٓ٘( قال ابن الجزري" :واختمفوا في ،حور عين ،فق أر أبو جعفر ،وحمزة ،والكسائي بخفض االسمين ،وقرأىما الباقون بالرفم" .ينظر:
النشر في القراءات العشر ،جٕ ،صٖ.ٖٛ

)ٔ٘( أحكام القرآن.]ٖٗٗ-ٖٖٗ /ٕ[ ،

)ٕ٘( قراءتان متواترتان" .واختمفوا في( ،شنآن قوم) في الموضعين من ىذه السورة ،فق أر ابن عامر وابن وردان وأبو بكر بإسكان

النون ،واختمف عن ابن جماز؛ فروى الياشمي وغيره عنو اإلسكان ،وروى سائر الرواة عنو فتح النون ،وبذلك ق أر الباقون
فييما" .ينظر :النشر في القراءات العشر ،جٕ ،صٕٗ٘.

)ٖ٘( أحكام القرآن.]ٖٛٔ /ٕ[ ،

)ٗ٘( قراءة متواترة ،وىي قراءة الجميور.
)٘٘( قراءة شاذة ،فق أر "(إذ تَِمقُونو) عائشة -رضي اهلل عنيا ."-ذكره :ابن خالويو ،أبو عبد اهلل الحسين بن أحمد ،مختصر في شواذ
القرآن من كتاب البديع ،تحقي  :آثر جفري ،مكتبة المتنبي ،القاىرة ،صٕٓٔ.

) (٘ٙأحكام القرآن.]ٖٜٛ /ٖ[ ،

) (٘ٚقراءتان متواترتان" .فق أر ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بفتح الياء وضم الغين .وق أر الباقون بضم الياء وفتح الغين" .ينظر:
النشر في القراءات العشر ،جٕ ،صٖٕٗ.

) (٘ٛأحكام القرآن ]ٖ٘ /ٕ[ ،وسبب النزول أورده الواحدي ،ص ،ٜٜٔوقال الدكتور ماىر الفحل في تحقيقو :انو ضعيف.

) (ٜ٘قراءتان متواترتان .حيث قال ابن الجزري -رحمو اهلل" :-واختمفوا في( ،ألقى إليكم السبلم لست) فق أر المدنيان ،وابن عامر،
وحمزة ،وخمف بحذف ألف السبلم ،وق أر الباقون بإثباتيا في لست مؤمنا" ينظر :النشر في القراءات العشر ،جٕ ،صٕٔ٘.
)ٓ (ٙأحكام القرآن.]ٖٔٓ /ٕ[ ،

)ٔ (ٙصحيح البخاري ،ج٘ ،كتاب المغازي ،باب بعث النبي  أسامة بن زيد إلى الحرقات من جيينة ،رقم .ٕٜٗٙصحيح
مسمم ،جٔ ،كتاب اإليمان ،باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال :ال إلو إال اهلل ،رقم.ٜٙ

)ٕ (ٙقراءات متواترة" .ق أر ابن ذكوان بألف بعد العين وتخفيف القاف ،وق أر شعبة وحمزة والكسائي بغير ألف مم تخفيف القاف،

والباقون بغير ألف مم تشديد القاف" .ينظرَّ :
النشار ،أبو حفص سراج الدين عمر بن قاسم بن محمد بن عمي األنصاري،
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القراءات القرآنَة ًأثرها يف تفشري :أحكام القرآن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المكرر في ما تواتر من القراءات السبع وتحرر ،تحقي  :أحمد محمود عبد السميم الشافعي الحفيان ،دار الكتب العممية،

بيروت( ،طٔ)ٕٕٔٗ ،ىه ،ص.ٔٓٚ
)ٖ (ٙأحكام القرآن[ ،جٕ.]٘ٚٓ-ٜ٘ٙ /

المد ،وبفتح الواو واسكان
)ٗ (ٙقراءتان متواترتان .قال ابن خالويو" :قولو تعالى( ،ىي أشد َو ْ
طئاً) .يق أر بكسر الواو وفتح الطّاء و ّ
مد :أنو جعمو مصدر واطأ يواطئ مواطأة ووطاء ،ومعناه :يواطئ السمم القمب؛ ألن صبلة
الطّاء والقصر .فالحجة لمن ّ

الميل أثقل من صبلة النيار ،لما يغشى اإلنسان من النعاس .ومعناه :أشد مكابدة .ومنو قولو ( :الميم أشدد وطأتك عمى

مضر)" .ينظر :ابن خالويو ،أبو عبد اهلل الحسين بن أحمد ،الحَة في القراءات السبع ،تحقي  :عبد العال سالم مكرم ،دار

الشرو  ،بيروت( ،طٗ)ٔٗٓٔ ،ىه ،صٖٗ٘.
)٘ (ٙأحكام القرآن.]ٕٙٛ /ٖ[ ،

) (ٙٙقراءتان متواترتان .ق أر باألولى :ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي ،وق أر بالثانية :نافم وابن عامر .ينظر :ابن
مجاىد ،أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس التميمي ،السبعة في القراءات ،تحقي  :شوقي ضيف ،دار المعارف ،مصر،

(طٕ)ٔٗٓٓ ،ىه ،ص.ٕٗٛ

طعدام مس ِ
ِ
ِ
َّ
ين
داك َ
دارةٌ َ َ ُ َ َ
) (ٙٚوىذا خبلفا لمنيجو في توجيهو القهراءة الهواردة فهي بدايهة اآليهة عنهد قولهو تعهالىَ  :ى ْدد ًيا َبدال َغ ا ْل َك ْع َبدة أ َْو َكف َ
[المائدة.]ٜ٘ :

حيث تكمم فييا بشيء من التفصيل؛ فقال" :وقرئ قولو تعالى( ،فجزاء مثل) برفم المثل ،وقرئ بخفضو واضافة الجزاء إليو...

فمن قرأه بالتنوين جعل المثل صفة لمجزاء المستح بالفعل وىو القيمة أو النظير من النعم عمى اختبلفيم فيو؛ ومن أضافو

جعمو مصد ار وأضافو إلى المثل ،فكان ما يخرجو من الواجب مضافا إلى المثل المذكور .ويحتمل أن يكون الجزاء الذي ىو

الواجب مضافا إلى المثل ،والمثل يكون مثبل لمصيد ،فيفيد أن الصيد ميتة محرم ال قيمة لو ،وأن الواجب اعتبار مثل الصيد

حيا في إيجاب القيمة ،فاإلضافة صحيحة المعنى في الحالين سواء كان الجزاء اسما أو مصدرا؛ والنعم من اإلبل والبقر
والغنم" .ينظر :أحكام القرآن.]ٜٕ٘ /ٕ[ ،

) (ٙٛأحكام القرآن.]ٜ٘٘ /ٕ[ ،

الممَ َكين)" .ينظر :معَم القراءات ،جٔ ،صٗ.ٔٙ
) (ٜٙقراءة متواترة .وىي "قراءة الجميور بفتح البلم (عمى َ
َبزى"َ :و َما أ ُْن ِز َل
)ٓ (ٚقراءة شاذة .جاء في المحتسب" :ومن ذلك قراءة الحسن وابن عباس والضحاك بن مزاحم ،وعبد الرحمن بن أ َ
َعمَى ا ْل َممِ َك ْي ِن" بكسر البلم" .ينظر :المصدر الساب  ،المحتسب في تبيين وَوه شواذ القراءات واإليضاح عنيا ،جٔ،
صٓٓٔ.
)ٔ (ٚأحكام القرآن[ ،جٔ.]ٙٚ /
)ٕ (ٚأحكام القرآن[ ،جٔ.]ٙٛ /

)ٖ (ٚقراءة متواترة ،وىي قراءة نافم ،وأبو عمر ،وابن كثير ،وابن عامر ،وحفص عن عاصم .ينظر :المصدر الساب  ،النشر في
القراءات العشر ،جٕ ،ص.ٕٕٚ

)ٗ (ٚقراءة متواترة" ،فق أر حمزة والكسائي ،وخمف ،وأبو بكر بتشديد الطاء والياء" .ينظر :المصدر الساب نفسو.
)٘ (ٚأحكام القرآن.]ٕٖٗ /ٔ[ ،
) (ٚٙأحكام القرآن.]ٖٔٙ /ٔ[ ،

) (ٚٚقراءتان متواترتان ،حيث ق أر "حمزة والكسائي وخمف ،أو لمستم النساء) ىنا [في النساء] وفي المائدة بغير ألف والباقون باأللف".
تحبير التيسير في القراءات العشر ،صٖٓٗ.
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) (ٚٛأحكام القرآن.]ٗٙٚ-ٗٙٙ /ٕ[ ،
) (ٜٚقراءة متواترة ال خبلف فييا.

)ٓ (ٛقراءة شاذة .قال ابن خالويو(" :والسارقون والسارقات فاقطعوا أيدييم) ابن مسعود ،وروي عنو (أيمانيما)" .ينظر :مختصر في
شواذ القرآن من كتاب البديع ،ص.ٖٜ

)ٔ (ٛأحكام القرآن.]٘ٔٛ /ٕ[ ،

)ٕ (ٛأحكام القرآن.]ٕ٘ٛ /ٕ[ ،

)ٖ (ٛسب تخريج القراءات الواردة في ىذه اآلية في المطمب األول من المبحث األول.
)ٗ (ٛأحكام القرآن.]ٖ٘ٓ /ٖ[ ،

أبي بن كعب ،ولو أخ أو أخت من األم ،وذكرىا البيضاوي قراءة لسعد بن مالك مم
)٘ (ٛقراءة شاذة .جاء في معجم القراءات" :ق أر ُّ
أبي .وق أر سعد بن أبي وقاص وابن مسعود( ،ولو أخ أو أخت من أم) بغير أداة تعريف .وذكر ابن عطية قراءة سعد( ،ولو
ٍّ

أخ أو أخت ألمو)" .ينظر :معَم القراءات ،جٕ ،صٖٔ.ٖٕ-

) (ٛٙأحكام القرآن.]ٖٔٔ /ٕ[ ،

أبي بن كعب( ،فإن فاءوا فيين) .وق أر أبي بن كعب ،فإن فاءوا فييا).
) (ٛٚقراءة شاذة .جاء في معجم القراءات" :ق أر عبد اهلل بن مسعود و ُّ
والقراءة المتواترة( ،فإن فاءوا) بغير (فيين ،وبدون (فييا)" .ينظر :معَم القراءات ،جٔ ،صٖٔٔ.ٖٕٔ-

) (ٛٛأحكام القرآن.]ٖٗٚ /ٔ[ ،

) (ٜٛقراءة شاذة .ينظر :معَم القراءات ،جٔ ،صٖٖ٘.ٖٖٙ-
)ٓ (ٜأحكام القرآن.]ٖ٘ٚ /ٔ[ ،

)ٔ (ٜقراءة شاذة .جاء في معجم القراءات" :ق أر عمي بن أبي طالب ،وعمر بن الخطاب ،وابن مسعود ،وابن عباس ،وأبي بن كعب،
وابن عمر ،وابن الزبير ،وأبو العالية ،والسممي ،ومسرو  ،وطاووس ،وسالم بن عبد اهلل ،وطمحة بخبلف ،وابن شياب ،وابن

شنبوذ ،فامضوا)" .ينظر :معَم القراءات ،ج ،ٜصٕ.ٙ
)ٕ (ٜقراءة شاذة .ينظر :معَم القراءات ،ج ،ٛص.ٖٗٙ
)ٖ (ٜأحكام القرآن.]ٜ٘٘ /ٖ[ ،

)ٗ (ٜالبحر المحيط ،جٕٓ ،صٖٖٓ.

)٘ (ٜالنحاس ،أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي ،إعراب القرآن ،تحقي  :عبد المنعم خميل إبراىيم،
دار الكتب العممية ،بيروت( ،طٔ)ٕٔٗٔ ،ىه ،جٗ ،ص.ٜٛ

[فتذكر] ،وقرأه
[فتذكر] ،والباقون بفتحيا
) (ٜٙقراءتان متواترتان .قال ابن الجزري" :واختمفوا في( ،فتذكر) فق أر حمزة أيضا برفم الراء
َ
ُ
ابن كثير والبصريان [أبو عمرو ويعقوب] بالتخفيف ،وق أر الباقون بالتشديد" .ينظر :النشر في القراءات العشر ،جٕ ،ص.ٕٖٚ
) (ٜٚأحكام القرآن.]ٕٙٔ /ٔ[ ،

(م ٍ
وص)
"(مو ٍّ
ص) شعبة ،وحمزة ،والكسائي ،ويعقوب ،وخمفُ .
) (ٜٛينظر :أحكام القرآن ،]ٕٔٓ /ٔ[ ،وىي قراءة متواترة .ق أر َ

الباقون" .ينظر :خاروف ،محمد فيد ،القرآن الكريم وبيامشو التسييل لقراءات التنزيل من الدرة والشاطبية ،دار البيروتي،

دمش  ،طٖٖٖٔٗ ،ىه ،ص.ٕٛ
) (ٜٜأحكام القرآن.]ٙٓ٘ /ٖ[ ،
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القراءات القرآنَة ًأثرها يف تفشري :أحكام القرآن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أبي بن كعب ،وجابر بن عبد اهلل،
)ٓٓٔ( قراءة شاذة .جاء في معجم القراءات" :ق أر النبي  ،وعثمان ،وابن عمر ،وابن عباس ،و ُّ

ومجاىد ،وعمي بن الحسين ،وجعفر بن محمد ،وزيد بن عمي ،وابن مسعود( ،في قُُبل عدتين) بضمتين" .ينظر :معَم
القراءات ،ج ،ٜص.ٜٗٛ

)ٔٓٔ( أحكام القرآن.]ٙٓ٘ /ٖ[ ،

)ٕٓٔ( النووي ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ،المنياج شرح صحيح مسمم بن الحَاج ،دار إحياء التراث العربي،
بيروت( ،طٕ)ٖٜٕٔ ،ىه ،جٓٔ ،كتاب الطبل  ،باب تحريم طبل الحائض بغير رضاىا ،عند شرح حديث رقم ٔ.ٔٗٚ

أبي بن كعب ،وقراءة عبد اهلل بن مسعود وابن عباس ( ...وأزواجو
)ٖٓٔ( قراءة شاذة .جاء في معجم القراءات" :في مصحف ّْ
امياتيم وىو أب ليم) يعني في الدين" .ينظر :معَم القراءات ،ج ،ٚصٕٖ. ٖٖ-
)ٗٓٔ( أحكام القرآن.]ٖٕٚ /ٖ[ ،

)٘ٓٔ( سب تخريج القراءات الواردة في ىذه اآلية في المطمب األول من المبحث األول.
) (ٔٓٙأحكام القرآن.]ٕٖ٘ /ٔ[ ،
) (ٔٓٚأحكام القرآن.]ٕ٘ٗ /ٔ[ ،
) (ٔٓٛأحكام القرآن.]ٕٖ٘ /ٔ[ ،

) (ٜٔٓولعل السبب في ذلك "أن القراءة الشاذة التي يصمح االحتجاج بيا عند األحناف ىي القراءة التي بمغت حد الشيرة ،وأما

القراءة الشاذة التي رويت بطري اآلحاد ،فميست بحجة عندىم ،ولعل ىذا المنيج ىو الذي يفسر لنا احتجاج األحناف

ببعض القاراءات الشاذة دون بعض" .ينظر :محمد ،عبد الرحيم محمد ،حَية القراءة الشاذة وأِرىا في اختَلف الفقياء،

دار الصفاء ،مصر ،صٖٓ.

)ٓٔٔ( جاء في فواتح الرحموت(" :القراءة الشاذة) ...عندنا واجبة العمل دون العمم" .ينظر :البياري ،محب اهلل بن عبد الشكور،
فواتح الرحموت بشرح مسمم الِبوت) ،تحقي  :عبد اهلل عمر ،دار الكتب العممية ،بيروت( ،طٔ)ٕٖٔٗ ،ىه ،جٔ،

ص.ٜٔ

وجاء في أصول السرخسي" :نحن ما أثبتنا بقراءة ابن مسعود كون تمك الزيادة قرآنا ،وانما جعمنا ذلك بمنزلة خبر رواه عن

رسول اهلل  ،لعممنا أنو ما ق أر بيا إال سماعا من رسول اهلل  ،وخبره مقبول في وجوب العمل بو" .ينظر :السرخسي،
شمس األئمة محمد بن أحمد بن أبي سيل ،أصول السرخسي ،دار المعرفة ،بيروت ،فصل في بيان الكتاب وكونو حجة،

جٔ ،صٔ.ٕٛ

إن ما سب واضح الداللة في حجية القراءة الشاذة عند األحناف ،وواقم ذلك أن اإلمام أبو حنيفة "ق أر عمى األعمش وعمى

عاصم ..وقد كان من أثر قراءتو عمى األعمش -وقراءتو معدودة في الشواذ -أن احتج األحناف بالقراءة الشاذة" .ينظر:
المنيسي ،وليد بن إدريس بن عبد العزيز ،أِر اختَلف القراءات األربعة عشر في مباحث العقيدة والفقو ،مكتبة دار
الحجاز( ،طٔ)ٖٔٗٙ ،ىه ،صٖٕٗ.

)ٔٔٔ( بناء عمى ىذا الخبلف في االحتجاج بالقراءة الشاذة ،وقم الخبلف في وجوب التتابم في كفارة اليمين.

)ٕٔٔ( قراءتان متواترتان .قال ابن الجزري" :واختمفوا في ،أحصن) فق أر حمزة والكسائي وخمف وأبو بكر بفتح اليمزة والصاد ،وق أر
الباقون بضم اليمزة وكسر الصاد" .ينظر :النشر في القراءات العشر ،جٕ ،ص.ٕٜٗ
)ٖٔٔ( أحكام القرآن.]ٕٕٔ-ٕٔٔ /ٕ[ ،

)ٗٔٔ( قراءتان متواترتان .حيث "ق أر أبو جعفر ونافم وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب (إال أن تكون تجارةٌ) بالرفم .وق أر
ي ،المبسوط في
عاصم وحمزة والكسائي وخمف (تجارةً) بالنصب" .ينظر :ابن ميران ،أبو بكر أحمد بن الحسين النيسابور ّ
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القراءات العشر ،تحقي  :سبيم حمزة حاكمي ،مجمم المغة العربية ،دمش ٜٔٛٔ ،م ،ص.ٔٚٛ

)٘ٔٔ( نسبو في فرحة األديب إلى السيرافي ص ،ٖٜالمكتبة الشاممة.
) (ٔٔٙأحكام القرآن.]ٕٕٓ /ٕ[ ،

أبي ،وابن عباس ،وابن جبير ،وابن مسعود ،فما استمتعتم بو منين إلى أجل مسمى
) (ٔٔٚقراءة شاذة .جاء في معجم القراءات" :ق أر ُّ
فآتوىن أجورىن) بزيادة (إلى أجل مسمى) عمى قراءة الجماعة" .ينظر :معَم القراءات ،جٕ ،صٓ٘.

) (ٔٔٛأحكام القرآن.]ٔٛٙ /ٕ[ ،

) (ٜٔٔالطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلمميَ ،امع البيان عن تأويل آي القرآن ،تحقي  :عبد اهلل
ابن عبد المحسن التركي ،دار ىجر( ،طٔ)ٕٕٔٗ ،ىه ،ج ،ٙص.ٜ٘ٛ
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